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Foreword
W ithin the framework of the “Slave Route” project, UNESCOhas undertaken a large compilation of oral traditions, memo-
rable testimonies of this tragedy. This living memory engraves in the
life of families and communities constitute a priceless intangible cul-
tural heritage that is becoming more fragile as generations are
replaced by new ones. It must be saved at all cost.
After the publication of works entitled “Tradition orale et
archives de la traite négrière” in 2001, “ Les sources orales en Guinée
et en Sénégambie ” and “ Tradition orale liée à la traite négrière et à
l’esclavage en Afrique centrale ” in 2003, UNESCO continues the
collection and the diffusion of data of the oral tradition relating to the
Slave Trade.
This time, it places at the disposal of the researchers but also
of the international community and general public information,
which was collected in Nigeria, Ghana and Benin by Dr. Alaba
Simpson of the University of Lagos.
The data collected make it possible to better know the condi-
tions of the first contact between Europeans and the societies and
inform us on how the slaves were captured, treated and sold. Certain
testimonies reveal with many details the role of the intermediaries
and local trade partners of the Slave Trade and slavery in these coun-
tries.
The heritage in the houses of ancient slaves confirms this
information, which was transmitted from generation to generation
and mostly orally. In the Dahomey, current Benin, accounts made it
possible to archaeologists to locate and discover remains of slaves
thrown in a common grave along the slave route.
This study is initially a historical research of which one of the
objectives is to help to determine the present, in particular antago-
5
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nisms and the conflict relations between ethnic groups and lineages,
which, in these countries, are for certain the consequence of the slave
trade and slavery. But it is also and especially, essential factors of work
of remembrance, which must take place so that the memory of this
tragedy should not be forgotten, and that new form, mostly insidious
of slavery, never reappear.
Foreword6
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Background
T he present report is derived from the above titled research,which was commissioned by the Slave Route Project of
UNESCO, through the UNESCO office in Abuja, Nigeria.
UNESCO’s interest in the Slave Route Project in Nigeria,
Benin and Ghana has gained pre-eminence in recent times. The step
towards research documentation of the subject of oral tradition relat-
ing to slavery and the Trans- Atlantic Slave trade in the aforemen-
tioned areas is thus a concise step towards further actualization of the
Slave Route project in these areas.
Objectives
The main objective of the research was to look into the oral tradition
relating to slavery and slave trade in Nigeria, Benin and Ghana.
More specifically, the research aimed at the following:
 To consider the ways in which the idea of slavery and the
Trans Atlantic slave trade is perceived in the mindset of the
people that were studied.
 To determine the extent, if at all, to which the Trans
Atlantic Slave Trade has affected the social relationship that
presently exists within the societies that were studied.
Methodology
Given the nature of the research, the depth interview method was
adopted, with the supplementary use of archival information like the
Museums and Monuments as well as other relevant materials on the
related subject. The assistance of the National Commission for
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Period of research
As a result of some unavoidable circumstances, the fieldwork for 
the research was extended beyond the initial stretch that was 




African Diaspora Archaeology Newsletter, Vol. 10 [2007], Iss. 1, Art. 9
https://scholarworks.umass.edu/adan/vol10/iss1/9
I. Oral tradition and 
the people of Nigeria,
Ghana and Benin
The people in Nigeria, Ghana and Benin have commonly experi-
enced the social occurrences of slavery and the Trans-Atlantic slave
trade, during the periods in which the latter were endemic in the
areas. These experiences have come to be incorporated into the 
cultural repertoires of the people, and have been largely transferred
through oral tradition, which plays a most important role in the lives
of the people in these areas.
The way in which the people have preserved the events 
relating to slavery and the Trans- Atlantic Slave trade will no doubt
contribute to the UNESCO programme on the subject of slavery and
the slave trade in Africa. In the main, stories, folklore, proverbs, songs,
poetry, drama, wise sayings, praises, bas-relief and so on, form the 
pattern through which events and occurrences are preserved and
passed on from one generation to the other. These have no doubt
come to form important sources of documentation.
However, in receiving the accounts of oral tradition relating to
slavery and slave trade in Africa, especially in the three areas that were
studied, it is important to note the point that the various accounts
must have undergone series of ’editing’ that could have been brought
about by a number of factors.
Among these factors are the elements of fear, suppression and
perhaps different forms of additions and embellishments that may
have been necessitated by the perceived need to suit established 
societal positions regarding the subject.
Accordingly, this aspect of the oral tradition of the people in
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The display of emotions in oral recounts of 
Slave trade
Clearly, emotions were differently expressed as narrations of the
events and incidents relating to the slave trade in particular, were
made. This is not surprising as some groups were associated more
with the raiding and selling of slaves than the others, in the three
countries studied. It also depended a lot on the way in which 
particular people came to receive their own versions of particular
aspects of the oral tradition that was handed down to them.
One important observation that was made during the course
of research is that the subject of slavery and slave trade is increasing-
ly receiving fresh dimensions of expression that lay claim extensive-
ly to oral tradition.While some people were evasive about the issue,
others were quick to bring out some salient points that brought to
fore, some important facts concerning the existence of some under-
currents of soreness as far as the issue is concerned. Such underlying
factors can be traced to the fact that, at the inter-group or inter-
community levels respectively, classifications, albeit in subtle man-
ners, have come to exist in terms of ‘established warriors’ and ‘weak-
lings’.
It is at this point that the recent observations being put for-
ward by Hountondji (2000) deserves attention in any area of search
that may have to do with the idea of the oral traditions relating to
slavery and slave trade in Africa. She has observed the sense of inferi-
ority that was associated with some cultures, from both external and
internal dimensions. According to her:
“It was the fate of some cultures in the world to have been systemat-
ically said to be inferior during centuries of Western domination
including as far as Africa is concerned, a long history of slave trade
and colonialism.This sense of inferiority was unfortunately internal-
ized to various degrees by the cultures themselves”.
(Hountondji, 2000:19)
In recounting what they know about oral tradition, some saw
it as an occasion for merely relating the events entailed in the stories
they have acquired through oral tradition, while others appeared
noticeably, to evade particular lines of enquiry. Such manner of eva-
sion is bordered directly on what they considered to be ‘sensitive’
Oral tradition and the people of Nigeria, Ghana and Benin10
10
African Diaspora Archaeology Newsletter, Vol. 10 [2007], Iss. 1, Art. 9
https://scholarworks.umass.edu/adan/vol10/iss1/9
issues, as in the role played by some historically notable members of
the ethnic or sectional groups to which respondents belong. It is pos-
sible to associate such avoidance behaviour to the mistrust which is
often associated with fact finding individuals whose loyalty may not
be appreciated (Simpson, 2001).
In such cases, ‘inadequate knowledge’ concerning the issues
being inquired was mostly claimed as the reasons for the seeming eva-
sion. A few were more forthright in their responses, claiming the past
involvement of their ethnic-based royal fathers in slavery and slave
trade related matters that have brought about what can be called
today as silent animosity among the people within the same border
but different geographical or residential location.
Some other category appeared to be quite enthusiastic about
discussing the topic of slavery and the Trans Atlantic slave trade.
This was of three sub-divisions, with the first constituting
the palace of the kings and their chieftains, since they are the cus-
todians of tradition and gatekeepers of notable events in the histo-
ry of their people. Besides, the practices of slavery and slave trade
were identified to have strong links with the palaces of these rulers.
Some respondents within this category somehow evaded the ques-
tion of gender and absolute suppression during the time of these
practices.
Secondly, there are those who work in tourist centers like the
museums, castles, fortes, live-in slave houses as well as other places of
culture and tourism related matters. People within this category have
increasingly shown in recent times that they possess in their now pro-
fessional portfolios, a great deal of information, as they marry stories
to the relics of slavery, slave trade and pictorial representations of
events in the areas.
The third and highly noticeable division in the latter category
consists of those who, because of their commitment to the promotion
of the African, both at home and in the Diaspora, have engaged in
making concerted efforts to prove the worth of the black people in
this section of the world.
One of the areas in which such efforts can be visibly appraised is
the Civic center that is currently at an advanced stage of construction
on the Quidah Slave Route in the Republic of Benin. Members of this
group can be best described as consisting of a group of intellectuals, pro-
fessionals and like-minded individuals who are known to have come to
Oral tradition and the people of Nigeria, Ghana and Benin 11
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devote themselves to the preservation and promotion of antiquities
relating to Africans and their associated achievements, particularly those
that may have been played down or unmarked in human history.
The Center, which is more reflective of a project on Africa, in
Africa, by Africans and for the common progress of Africans, have
incorporated a great deal of oral tradition in their dissemination of
information about the experience of the Trans Atlantic Slave trade.
Slavery in ancient traditional setting
Although the events and effects of the Trans Atlantic Slave Trade is
largely portrayed in condemnable terms, the initial practice of slavery
has been generally accepted to have had a place in the past cultural
set up and contemporary oral tradition of the people of the West
African coasts.
Accordingly, research revealed that the subject of slavery and
slave trade had been functional in the traditional aspect of the lives of
the people in Nigeria, Ghana and Benin.
It was largely claimed that the position of the slaves at the time
in history during which their lot was confined to the territorial and
judicial domain of their African owners was in no way as gruesome
as the period they experienced under what was largely described as
the cruel era of European trade management.
Slavery Experience and Expressions
In Nigeria, Ghana and Benin, the major sources of capturing slaves
revolved around the practice of inter tribal and communal warfare,
which was a regular occurrence in the early history of the people.The
kings, around whom a great aura of power, respect and authority
revolved, and who considered themselves as being evidently self-suf-
ficient, fought their neighbours and ventured extensively to raid and
subdue, thereby collecting spoils and prisoners of war. These prison-
ers automatically assumed the status of slaves.
Slaves were also captured through occasional raids carried out
internally, whether at the market place, along the pathway to the
streams and other places within the community. Some people also
sold as slaves, their own children and relations and community mem-
bers who were deemed to be unruly, and burdensome.
Oral tradition and the people of Nigeria, Ghana and Benin12
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Regardless of the sources of their captivity, slaves were either
kept to serve the internal purposes of the royal family or the com-
munity at large, or sold to those who were in the position to buy
them from within the community. Such people usually bought slaves
to boost their economic prowess.
A Large number of these slaves were made to contribute man-
ual labour on farms and agricultural fields as domestic servants and
sometimes reserved for religious festival sacrifices and as those who
were sacrificed as royal accompanists to the kings at the death and
eventual burial of the latter.
The practice of slavery was unanimously explained as having
lent the springboard to the platform from which the Trans Atlantic
slave trade stepped into action.
Indeed, the Trans Atlantic slave trade was generally claimed to
have been ‘middle minded’ by the same kings and traditional chief-
tains that were already familiar with the idea of raiding, capturing,
keeping and selling slave.
Oral narrations in the three areas have stressed the misery that
was brought to the people of the West coast of Africa by the Trans
Atlantic slave trade. Research also confirmed that there is within the
oral tradition of the people, an established acknowledgement of the
purpose for which slaves were sold to, and bought by the European
slave traders. The massive transportation of slaves away from their
homelands for the purpose of meeting the demands resulting from
the growing expanse of plantations in the new world has thus been
incorporated into the oral tradition account of the people in various
forms.This is mostly reflected in music, with various songs being used
to depict this point
The discussions on the musical qualities of the African have
been on ground for long, and even shortly before the abolition of the
Trans Atlantic Slave Trade, the Observer (Newspaper, Nigeria) noted;
“We are a musical race, and though it may seem a bold assertion, it
is a fact that this beneficial gift of the creator has been acknowledged
to fall more largely to our share than any other nation of the world”.
(Echeruo,1981: 361)
Among the people of Nigeria, a popular song that is reminis-
cent of the mindset of the Trans Atlantic slave trade victims as they
work on the plantations in the new world is reproduced below:
Oral tradition and the people of Nigeria, Ghana and Benin 13
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Oh my home, when shall I see my home?
When shall I see my native land? 
I will never forget my home!
My father at home, my mother at home
When shall I see my native land?
I will never forget my home!
Consistently, remarks within the oral tradition recounts of the
people across the three areas were emphatic in their view that the Trans
Atlantic slave trade saw to the carrying away into exile, a huge propor-
tion of the people of the continent of Africa and this has no doubt
resulted in the enforced diversity in terms of cultural orientation. Its
effect is also seen in what can be termed as bearing the similitude of a
permanent separation of the people of a common ancestry.
Along this line, another song from the Benin clearly illustrates
the forced dispersal of the people of Africa, and particularly from the
West coast of Africa:
Oh, yenfi rhen za me len homeh,
Ye da sino wai do mie
Ye firin we menu
De Yovoh wa mewi tomeh
Nu we ye gbolo le o
Onu ne le ko meo
Ye firin me he mehnu
De Yoro le wa mewi to meh
Nu weY yovoh lo le o
Onu le ku yon o
Oh yenfi o zan me len homeh
Ye da sino wai do mie
Ye no so vi, soi America,
Bu no jo tado, soi Africa
Ye no su a su le, soi Yoruba
Ngono ja si do soi Azi yeh,
O yenfi ren za me len homeh
Ye da si no wai do mie
Literally, the song which is in Egun, and of the Fon dialect, is
written here only through the ‘metal sound’ effect, laments the com-
ing of the Europeans to disrupt the everyday life of the Africans.The
Oral tradition and the people of Nigeria, Ghana and Benin14
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song writer tells of the tears that drop from his eyes when he remem-
bers what the Europeans (Yovoh) did to Africa. He cites the example
of the breaking of family chains and the forceful taking away of some
men and women. Fathers were taken and sons were left behind, wives
were separated from their husbands and so on.The song conveys how
difficult it is to forget the event of the Trans Atlantic slave trade and
the devastating effect it has on the people of Africa.
Another song from Ghana emphasizes the advice being given
to Africans to stop selling themselves.
Expressions of the Word ‘Slave’
Different expressions exist within the oral tradition of the people in
Nigeria, Ghana and Benin for describing the word “slave”. Among
the Yoruba of Nigeria, it is called Eru.Their Igbo counterparts call it
Oru, or Ohu as it is known among the Aro. Among the Fon of
Abomey and the Egun of Porto Novo, both in the Republic of Benin,
it is referred to as Mehiho and 
Mesisa respectively.The Ashanti of Ghana, call it Akwaa, while
the Ewe of the same area refer to it as Kluvi.To the Fanti on the other
hand, it is referred to as Donkor.
Oral tradition and the people of Nigeria, Ghana and Benin 15
Elmina Castle: assembling and embarkation point of slaves, Ghana
© UNESCO/The Slave Route
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II. The advent and practice
of the transatlantic 
slave trade
Based on the foregoing, it is evident that the event of the Trans Atlantic
slave trade is commonly located within the oral tradition of the people
in Nigeria, Benin and Ghana, as an incidence that is perceived as an act
of shame. Its beginnings as already noted was largely narrated as having
found comfortable footing in the people’s already existing socio –
political organization with the related practice of slavery.
Narrators of the pattern of entry adopted by the merchants of
the Trans Atlantic slave trade showed a uniform pattern of oral
recount in the three areas.
How the Trade Started
The European traders were claimed to have arrived on the shores of
the respective areas with trade intentions that enlarged within a short
period of time beyond the initial trade by batter of consumable goods
that existed between them and the Africans.
The Trans Atlantic slave trade merchants were largely claimed to
have come into the business through the exchange of trade items for the
local produce of the people. Oral narrations showed that the items that
were brought in by the Europeans included those things that they knew
were appealing to the people. Prominent among these were mirror,
sugar, guns and gunpowder, fabrics and beautifully decorated bottles of
drinks with alcoholic contents. Even the empty bottles of these drinks
were according to some, a point of attraction for the people.
Negotiations were said to have started in the form of an almost
silent exchange pattern that was initially loaded with fear from the
Africans. It was claimed that the Europeans would put down their
17
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goods and move back, and the Africans, who were claimed to be the
traditional chieftains, will put their own goods close to that of the
Europeans and move back also. After certifying the balance of inter-
est, each party would then pick their exchanged commodity and
depart. Fear was soon eliminated and the Africans were more com-
fortable by the day, with their trading partners.
This initial trade relationship was claimed to have graduated in
a gradual manner, to the exchange of Africans for the purchase of the
same European sales items.
During the time of the slave trade practice, increased wealth was
said to have been associated with the traditional slave dealers who by
now have come to enjoy the supply of improved standards of slave
catching equipment that were provided by their European partners.
Consequently, the records of the practice both of slavery and
slave trade have been passed down from past generations to date,
through folktales, stories, proverbs, songs, pictorial documentation on
fabrics, bas-relief and personal association with the people who inher-
ited, purchased or sold slave buildings and related physical materials.
Research have shown that oral accounts relating to slavery and
slave trade have come to be preserved over time, through the people’s
re-enactment of their experiences. Thus because they had no access
to print or electronic media, they were left with ideas that gradually
came to be preserved through the above-mentioned means which
have thrived to the present time.
Apart from the observed similarity between the oral tradition
that has been built over time concerning the beginning of the Trans
Atlantic slave trade, there are noticeable variations in the oral traditions
collected from each of the three areas as related to the subject.
Based on the foregoing, and for the purpose of clarity, the oral tradi-
tion narrations relating to slavery and the Trans-Atlantic slave trade in
Nigeria, Ghana and Benin will hereafter be presented under separate topics.
Slavery and trade in Nigeria
In Nigeria, the oral tradition relating to slavery is very widely associ-
ated with the activities of the kings and chieftains of the country dur-
ing the times preceding the event of the Trans Atlantic slave trade.
Such activities were deeply reflective of the inter-tribal wars that
were endemic in the country at that time. Captives from war were
The advent and practice of the transatlantic slave trade18
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made into slaves and consequently absorbed into the community that
captured them, although with the distinctive status of slaves and the
appendage expectations from this category of people.
From the existing activity of slavery, the Europeans came to
meet a flourishing slave related activities that stemmed from the inter-
tribal or inter-communal warfare that was common around the coasts
of West Africa, Nigeria being no exception. Bounties of such activities
were mostly in human and material resources thereby; accumulation of
slaves became a status symbol. Such slaves hereby referred to as domes-
tic slaves were used in the farms or household environment. This was
common among kings, chiefs and wealthy and prominent members of
the society, so the number of slaves one had signified how rich one was.
The female slaves were usually considered to play the dual
roles of mistress or domestic helpers while the men that were kept
within the town were mainly used for their strong physique, and good
state of health. These were sometimes castrated to avoid unnecessary
distraction to the opposite sex and also to enhance their physique.
By the time the Europeans came, this practice was appropriat-
ed for their benefits by the exchange of their gifts for the valuable and
incomparable lives of slaves. This was the beginning of the Trans-
Atlantic slave trade.
The Trans Atlantic slave trade thus became a ready source of
revenue for the kings and the wealthy in the society. Slave markets
thereby grew up as of necessity to get human stock ready for the slave
merchants and the idea of building interim slave keeping houses in
the form of Baracoons or prisons consequently emerged.
Badagry is highly associated with the history of the Trans
Atlantic slave trade in Nigeria. Major forms of the activities related to
the trade have been narrated as having taken place in this ’ancient
city’ as it is popularly referred to amongst its inhabitants and neigh-
bours. There were no extensive fortes or castles as such in Badagry
because the waters of the area provided natural habours for the
European slave ships, which could birth on these waters for months
until they were ready to move.
Buying and selling of slaves took place at the slave markets in
Badagry as in other slave dealing areas during the Trans Atlantic slave
trade period.There were slave markets in the vodun shrine of Vlekete,
the Agbalata or Obada market, the Ikoga auction place and other
areas.
The advent and practice of the transatlantic slave trade 19
18
African Diaspora Archaeology Newsletter, Vol. 10 [2007], Iss. 1, Art. 9
https://scholarworks.umass.edu/adan/vol10/iss1/9
Of these markets and auction places, a most prominent market
at the time was the Vlekete market, which was narrated from palace
sources as having been established in the sixteenth (16th) century. In
fact a recent face lifting exercise for the erstwhile slave market has this
period written on the wall amidst the stories of the slave market
activities that is told in bas-relief form. The market also served as a
central point for the re-sale of slaves that may have been bought from
other places from within and outside of Badagry. The Vlekete slave
market was therefore known for the part played by slave owners and
poachers who brought their slaves there to strike bargains with the
merchants at the place.
The venue of this market was and is still the shrine of Vlekete,
which is under the traditional office of the Aplogan, the traditional
head of ritual matters in Badagry.
At the shrine, the slaves were made to go through ad hoc ritu-
als and rites of departure. These included dances and other vodun
related traditional practices including songs and dirges before being
taken to holding stations. Some captives were already established in the
same traditional practices while others were freshly absorbed into the
system, following their arrival at the market.Through the act of being
taken through the traditional practices involved in the vodun worship
of the shrine, it was expected that the minds of the captives would be
preoccupied with the exercise and so have an amnesic effect on them.
Sources from the palace of the Akran of Badagry,Wheno Aholu
Menu Toyi 1 have emphasized this aspect of the Trans Atlantic slave trade
in Badagry. According to this source, it is such rituals and vodun prac-
tices that have contributed to the practice and tradition of vodun wor-
ship among the descendants of slaves in places like Haiti, Brazil, Cuba
and other such places. There is a depiction of the sequences of such
transaction in pictorial forms on the walls of the Vlekete market 
The movement of slaves from the Vlekete market was usually car-
ried out at night and as much as possible through back streets in order
to conceal the identity of both the captives and some of the dealers who
would not want to be recognized and consequently stigmatized. In other
words, some local middlemen engaged in the business rather surrepti-
tiously, preferring to hide from public views as much as possible.
From this market, the slaves were made to walk to the bara-
coons, which were the buildings used in keeping slaves before their
transfer either to the holding forte or the point of departure to the
The advent and practice of the transatlantic slave trade20
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new world. During the time of the slave trade, baracoons were situ-
ated at different areas in the various slave-dealing quarters and some
of them can still be seen in Badagry today.
Slaves were kept in these buildings until there were buyers or
agents to take them away, otherwise, if other slaves were purchased
while they were still kept within, these old slave stock would have to
be moved to a larger holding Forte, one of which has been convert-
ed to the Nigerian Prison in Badagry.
From either of the two confinement buildings, they will be
taken to the waiting boats that will eventually transport them to the
other end of town at Gberefu village. Slaves were made to walk for
about two kilometers through the path to the spot called ’The point
of no return’. From here they were taken to the awaiting ship for fur-
ther transportation to the new world.
The Hunto Konu Narration
A narration that is very common among the people of Badagry is the
‘Hunto Konu’ version of the slave trade activities of the area.This nar-
ration is to the effect that he was a white slave merchant who oper-
ated along the slave coasts of West Africa. Since slave trade was a pre-
dominant economic activity in Badagry, a person of the influential
status of Hunto Konu, which implies ‘the Ship owner, that smiles’
could not avoid getting involved with the local politics of the town.
He died and was buried in Badagry and his popularity does not
appear to have diminished despite the length of time that has passed
between his death and the present time.
In Badagry, some individuals have expressed their ideas as
relating to slavery and the Trans Atlantic slave trade in poems. Some
of these are re-produced below:
The rivers of tears
Right round the historic town
Both expanse of water and wind
Like a safety belt,
But one wonders how defenseless
It has made its patron,
Whose subjects have been bequeathed
With chequered history of the abhorred market,
A market whose merchandise heralded its fame,
The advent and practice of the transatlantic slave trade 21
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A merchandise whose tears did swell
The volume of the water,
One is still uneasily calm in remorse
Over its use as a passage for the merchandise,
While the other is still protesting its participation
Both for transit and disposal of ‘remnant goods’,
If only they could divulge their bowels,
Great wonder at the multitude of souls




The bosom friend of the Ogu!
The god of the far seas.
Like the serpent in the Eden garden
Your fruit still leaves a vile taste in our mouths.
Several ages since you departed
The symptom of the plague you represented
Still remains malignant in our system.
The farmland upon which your iron-booth trod
Can no longer bring forth fruits
The houses gutted by the inferno of your dragon-tongue
Are still in flames.
The ashes in Hunvenu’s compound
Still have red hot-coal underneath.
The fractures by your iron –booth remain unhealed.
The gashes from the vicious hippopotamus whiplash
Still drip with blood on our backs.
Huntokonu,
You hound us like a demon!
How can we forget you so easily?
Is it for the naked ruins
That we stare at left and right every day?
Or for tearing us apart as a race
Is it for the seed of fear
Planted in our hearts
Or the gene of suspicion
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Ingrained to plague our oneness?
Is it for the blood stains
That trail your trampling footsteps
Or the unending wailing of the million souls
Destroyed for sin they carried
Because of the colour of their skin?
Huntokonu,
You have stained our hearts
With the chameleon faeces
Which refuses to cleanse several ages
After your fall
On the sacrificial altar of kutobosu
(OLAIDE BABATUNDE MESEWAKU)
Others have incorporated these ideas, mostly borne out of the
oral tradition accounts they have come to inherit from the older gen-
eration into dance forms.
A typical example of such slave related dance is the ‘Freedom
Dance’, a play that depicts the events of the Trans Atlantic slave trade in
the area, and the eventual breaking of the chains of captivity that led to
freedom.The dance, which has been documented in line with the matter
of National progress (see Simpson, 1992), has come to be modified over
time, being developed to suit the increased awareness that currently sur-
round the subject of the Trans Atlantic slave trade in Badagry.
Knowing the important position of Badagry as a major slave port in
Nigeria, the palace of the Wheno Aholu Menu Toyi 1,Akran of Badagry has
notably encouraged the indigenes of Badagry as well as researchers and vis-
itors who may want to present diverse forms of literary expressions that
have to do with the subject of slavery and the slave trade in Badagry.
Consequently, the acting of plays, rendition of songs and poetry as
well as the presentation of findings from research have increasingly
received encouragement and appreciation from the Wheno Aholu Menu
Toyi 1,Akran of Badagry and the entire members of his royal cabinet.
For example, in Badagry of Nigeria, the International Day for the
Remembrance of the Slave Trade and its abolition for the year 2000 was
marked by the Local Government of the day. One of the outstanding
events of this celebration was a drama organized by Afolabi Hunkanlin,
popularly known as ‘Ijinla’, a young and upcoming artist who has
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carved a niche for himself in the area of the slave trade awareness and
its future avoidance in Nigeria. The play, which depicted adequately
and effectively, a re-enactment of the slave trade, featured very young
actors whose presentation evoked strong emotions from the specta-
tors who came out in large numbers to watch their parade as ‘slaves’.
I was also privileged to attend the event which elicited com-
mendation from the king, the Whenu Aholu Menu Toyi 1, the Local
Government Chairman, Honourable Moses Owolabani, and the
UNESCO official who was also present at the occasion and those
who were reminded of the unpleasant experiences of slave trade in
Nigeria and Africa at large.
Despite the emotions evoked by the drama, a small but notice-
able proportion of those present, including the UNESCO official,
observed that some of the young people appeared to be far removed
from the realities of the event and experience they were portraying.The
fact however, that the message was passed concerning the experience of
slave trade has shown that the young people have imbibed aspects of the
stories that they were told from oral narrations that were passed down
from the older generation members of their family and community.
Similarly, it was from the palace that some outstanding infor-
mation about the existence of some baracoons that are somewhat
hidden from public view was collected during the course of the
research study that preceded the writing of this report. These bara-
coons built during the time when the slave trade was at its peak in
Badagry and can still be seen along one of the routes where the slaves
were taken and kept before they were transported.
These baracoon according to oral tradition, belonged to some
erstwhile slave dealers among whom the high chiefs of Badagry were
notable partakers.
One of such slave keeping houses is left in the ruling com-
pound of Ahwahjigoh under the royal control of the Jengen of
Badagry. The slave house was claimed to have been occupied and
controlled by the French slave merchants around the seventeenth
(17th) century. According to sources from this ruling quarter, it was
confirmed that the French slave merchants had direct business deal-
ings with the Ahwanjigoh quarters and collected their portions of
slaves from the palace at the time of the trade.
A baracoon is still within the palace compound of this quarter
and at very close range to the lagoon. It was from here that the slaves
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were moved to the holding forte or transported across the lagoon
directly to Gberefu,
Some baracoons and slave relics building currently enjoy pub-
lic attention in Badagry because of the tourist facilities attached to
them.These are, the William Seriki Abbas compound and the Mobee
slave house.The two houses have within them, the materials associat-
ed with the abolition of slave trade.
For example, the family of a former local slave dealer,William
Seriki Abbas, has within its archives, an umbrella which was a gift
from the Portuguese during the 19th century. Also in their possession
is a photograph showing the umbrella being hung over the recipient
of the gift in a gathering.
Also in the Mobee slave relic house, the chains and cistern
from which the slaves took water at the period of the family’s
involvement with the trade are still preserved to the present time.
At Lokoja, in the Kogi state of Nigeria, oral tradition has it
that the monument, of the two separate poles which are referred to
as the ‘Iron of Liberty’ are still on the same spot where they were
erected to symbolize the announcement of the abolition of slave
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trade. Indeed, that spot was claimed to be a venue where captured
slaves were set free at the news of the abolition of the slave trade.
Similarly, the canon at the Wawu palace in the Ahovikoh
Quarters in Badagry was claimed to be a part of the measures devised
by the British to enhance the move to abolish the slave trade in
Badagry.
In Lokoja of Kogi state, oral tradition has it that the monu-
ment of the two separate poles situated in the area and which are
referred to as the ‘Iron of Liberty’ are reminders of the abolition of
the trade. Indeed, that spot was claimed to be a venue where captured
slaves were set free at the news of the abolition of the slave trade.
Among the Oyo Yoruba, among whom there were great inci-
dences of wars with their immediate neighbours, the deplorable state
of a slave was considered to be preferable to being a thief. This is
depicted in a song:
“Kini ngo f ’ole se, l’aiye ti mo wa, kini ngo f ’ole 
se l’aiye ti mo wa Aiye ti mo wa kaka kinjale
kaka kin jale, kaka kin’g jale,
M’a kuku d’eru.Kini ngo fole se laiye ti mo wa”
(Oyo,Yoruba)
In the eastern won part of Nigeria, the Delta States traded along
the Cross River. Oral tradition accounts of the Trans-Atlantic Slave Trade
in Nigeria would not be complete without touching on the slave trade
route or pattern in the eastern parts of the country.
The principal areas were Bonny, Brass and Arochukwu. The
Aros (as the people of Arochukwu are called) were able to control the
trade in this area as a result of their religious and political control over
the people.This is due to two factors. First, the Ibini Ukpabe, the ora-
cle of Arochukwu, which was held in great awe in Igboland at the time,
and on which basis the Aro traders and settlers were seen by their
neighbours as the descendants of Ibini Ukpabe. Secondly, they had pos-
session of superior arms and ammunition, which they used in the sup-
pressing of any of the surrounding groups around them who may dare
to resist their dictated pattern of trade.
The major role played by Aro in the Slave Trade activities of
the eastern part of Nigeria is widely noted in the oral tradition
account of the people both of the area and history at large. Such oral
narrations have stressed the activities rather than the routes. The Aro
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were claimed to have maintained their control of slave trade activities
with the projection of their oracle to an extensively acknowledged
reverence and dread among its neighbours.
The Slave auction markets used by the Aro were Umon,
Ukwah, Eyon, and the Itu central markets. The latter was the most
popular market that was used during the period. Arochukwu had
overwhelming impact on their neighbours who feared them greatly.
According to the Guardian Newspaper of Saturday August 4, 2001:
“They used the Akumakuma people as their agents.
To the South, the Enyong river was an Aro waterway down 
which thousands passed in chains to the big slave market in Itu”.
(p.30)
Relics of the slave trade materials remain presently in the
Okoro Oji’s compound in the Eze Aro’s (pronounced Ezaro) palace.
Oral tradition has emphasized the assimilation of the Brazilian
community into the Island of Lagos. Popularly referred to as
Aguda,these came back with aspects of Brazilian culture that have
greatly affected the general pattern of life in Lagos.An example of the
Brazilian impact on the culture of the area is seen in the Fanti Festival
that has spread beyond its initial Lagos Island enclave. The Festival is
a re-enactment of the experience of the descendants of slaves in
Brazil.This and the food culture that was brought in by the Brazilian
community have kept the tradition and experience of slavery and the
Trans Atlantic slave trade alive in Lagos.
Slavery and Slave trade in Ghana
Research has shown that of the three areas studied, Ghana has a com-
paratively high great historical evidence in terms of physical struc-
tures that prove as reminders of the Trans Atlantic slave trade activi-
ties that took place along the West Coast of Africa. The various
Fortes, Castles and some residential houses that still hold the relics of
slavery remain today to signify this.
One of such houses that contain within it, enormous indica-
tions that the Atlantic slave trade was not indeed confined to castles
and Forts of large slave keeping capacities is the Franklin House. It is
situated at Jamestown in the Osu area of Accra. According to the 
narration of the eighty one year old present owner of the erstwhile
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slave house, her late husband bought the house from some of the fam-
ilies of those who served the former Trans Atlantic slave traders and
later inherited the house at the abolition of the trade. A walk around
the main building of the house, which Eileen Franklin said was built
around the seventeenth century, reveals that indeed, a dungeon was
actually built in the house through which slaves that were bought
from the market were transported to the sea, which is right behind
the building.
On one of the walls on the ground floor of this rather dilapi-
dated building, is a visible hole through which the slaves were fed.
The chains with which the slaves were held, the shackles, broken part
of the weighing scale with which they were weighed, a lantern that
was used in the dungeon through which slaves passed to the ship that
was directly along the coast and various forms of slave relics are kept
in a box that this present owner now guards with great interest. She
takes care of the contents of this treasure box by greasing the chains
periodically to prevent them from further rusting beyond the stage at
which she began to show interest in them.
Concerning the incident of warfares and consequent slave
making and keeping in Ghana, major activities of slavery and slave
trade were associated with the Ashanti in Ghana. The Northern area
of the country was also remarkable for their slave dealing activities.
Evidences abound also, of former slave auction markets in Ghana,
where slaves were bought and taken to the European traders along the
coastal areas of Ghana.
So wide was the slave-raiding escapades of the Ashanti that
certain aspects of the events that occurred during the time are nar-
rated regularly by the people. It is important as well to note that most
narrations of the slavery and slave trade activities in Ghana had been
built around the war prowess of the Ashanti, since the latter had evi-
dently conquered at the time, a vast majority of the southern part of
the country.
This is one reason attributed to the spread of the Twi language
in Ghana, except within some parts of the Volta region and the
Northern areas. Some narrations have however, pointed attention to
the resistance expressed by some segment of the country, particularly
within the Volta region.An example of such events is very much alive
in the oral tradition of the people from the Volta region in present day
Ghana. It is often narrated in the story of Dzoglo.
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The Dzoglo Narration
The origin of the narration goes back to the slave trade activities of
Togbe Agor Koli, the king of Agor who was claimed to be very much
involved in the Trans-Atlantic slave trade.The Ewe people who today
are inhabitants of the southern part of the Volta area of Ghana were
formerly resident in Agor, in Togo, just between Kpalime and Lome.
However, because of the slave trade activities of Togbe Agor Koli, the
people were subjected to constant raids that were led by this para-
mount ruler who would capture and sell the people to the Portuguese
slave traders.
The narration further claimed that there came a time when
one of the kings who was under the paramount authority of the slave
raiding Togbe Agor Koli, known as king Ayi decided to resist the
move of the paramount ruler and succeeded in doing this. King Ayi
had supporters from among the Fiafia, one of the communities who
were under the same Togbe Agor Koli. Following the resistance by
King Ayi and his supporters, they agreed to move away from the
domain of Togbe Agor Koli.The people thereafter, were referred to as
‘Ayi gbe’, which means ‘Ayi refused’.The word ‘Gbe’ in Ewe language
means ‘to refuse’. Following their movement, they settled along the
Hohoe area in the Volta region of Ghana and this was where they
were when the Ashanti got to the area.
The account has it that Hohoe, which was to become one of
the slave centers in the Volta region was once under attack by the
Ashanti. After they were conquered, the people of Hohoe told their
Ashanti captors that some group of people and potential captives,
implying the Otuka, (known in present day Ghana as the Lolobi and
the Akpafu) were around in their settlement which was at very close
range to the area from where the raid had just taken place. The nar-
rators of this event claimed the apparent freshness of the event,
despite the fact that it was orally passed down through the genera-
tions.
Dzoglo, who was a war leader of the Lolobi was claimed to
have frustrated the strategy of the Ashanti by lying in wait for them
as they went in search of the Lolobi, having overheard the tip-off by
their already captured Hohoe neighbours. The Ashanti on the other
hand had fallen prey to the escape tactics of the Lolobi, who had
adopted the practice of walking backwards to deceive their enemies.
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The latter would most likely take their footprints on the sand to
imply natural forward moving footsteps. It was no different with the
Ashanti who were eventually misdirected by this cunning act of the
Lolobi and were tracing them with forward movement whereas the
people had walked backwards.
It was at this point that Dzoglo released some gunshots at 
the war ritual pot of the Ashanti, which was carried by the charm 
carrier, a young virgin who went before the warriors. In the ritual
pot was a vulture and Dzoglo’s shot hit the pot and the vulture flew
away to a nearby tree. That tree, according to this narration, is 
deified to the present day although recently increased Christian
activities in the area appear to have tapered down the number of its
worshippers.
The Ashanti were said to have stopped facing the Lolobi and
Akpafu in their war raids although they did not stop raiding other
neighbouring areas. For example, the Ashanti captured their Volta
region counterpart like Hohoe, Peki, Nyangbo and others.
A most important aspect of this narration is that the people of
Akpafu and Lolobi did not believe that Dzoglo was dead because it
was claimed that the source of his strength was credited to a particu-
lar supernatural source that can only be shared by two, such that when
one of the two died, the other will wake him up. Based on this,
Dzoglo was believed to be yet alive and the saying ‘dzoglo is alive’ has
become till today, a password among the people of Akpafu and Lolobi
when faced with any situation that may want to put them into any
form of captivity, or any kind of human hunting. Once this statement
is made, it is believed that the people in the opposite camp will never
touch the indigenes of Akpafu and Lolobi.
Examples of the ways in which slaves were treated in Ghana
are very much similar to those in Nigeria and Benin.They were usu-
ally in chains and shackles and were treated under cruel conditions.
The ones who were most callously treated were those who were con-
sidered to be rebellious.
Sometimes, special disciplinary measures are meted out to
rebellious slaves and female slaves are subject to the desires of their
male masters. Some of the ancient slave houses like the Elmina Castle
and the Cape Coast Castle are presently of World tourist standards,
attracting visitors on daily basis. Some former slave houses that still
have slave trade information to give are still situated around Ghana.
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The Tabon of Ghana 
(Descendants Of Brazillian Slaves)
The Tabon of Ghana represent a distinct category of people who pro-
vide us with a clear example of the impact of oral tradition on the
people who were taken as slaves to the new world. The Tabon today
are regarded as the descendants of the returnees from Brazil follow-
ing the abolition of the slave trade.According to some prominent and
office holding members of this group, the ancestors of the Tabon were
of Afro- Brazilian origin who on their return journey from Brazil,
landed first in Nigeria and later on settled in Ghana. They were
promptly absorbed (or re-absorbed) into the Ghanaian community by
the local Ga inhabitants.
Their Ga Host initially referred to the people as the ‘Tabon’ and
this appellation has come to be a synonym for the ‘Brazilian descendants’
in Ghana. Oral narrations concerning the origin of this name were of
two dimensions. Some claimed it came as a result of the inability of the
Ga to comprehend the Portuguese language spoken by their guests.They
were thus referred to as ‘taboo’.The latter meant the strangeness of the
people’s foreign sounding language. The second explanation has to do
again, with the issue of language, and specifically a corruption of ‘Esta
Bon’ which is a reply to the greeting’ Como esta?.Therefore, the people
came to be called Tabon which appellation became widely adopted in
the country in reference to the people who, although are known today
as Ghanaians have actually preserved some aspect of the culture that they
had preserved or acquired during their sourjourn in Brazil.A lot remains
to be discovered concerning the African Brazilian descendants in Ghana
as well as in Nigeria and Benin, as studies of this nature will no doubt
open up fresh and profitable areas of information that will assist projects
that are relevant to the subject of slavery and slave trade.
One important observation from the culture of the Tabon is
that during social gatherings organized by the group, songs are usual-
ly rendered in Yoruba, a language that is ironically not understood by
the singers. Similarly, dances that accompany the songs are the same
as those found among the people of Lagos Island and Warri in the
Delta state of Nigeria. In particular, some of these dances are remi-
niscent of the dance pattern associated with the Eyo masquerade of
the Lagos island. Indeed, a particular song that is common among the
people is actually an Eyo masquerade song, as written below:
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Kil’Edun gbe?, owo, owo l’Edun gbe,
Kil’o fi se?, Aso, Aso lo’fira 
Aso kil’era?, ege, ege Oyinbo
Edun ja’le, Edun ja’le of ’oru lo! 
The song, which is in Yoruba, tells the story of a slave called
Edun, who stole some money and spent it in the purchase of the
white man’s veil. Edun is said in this song to have run away in the
night.
Presently, the Tabon have their own chief (Mantshe) whose
coronation has been described as being very colourful and with the
similitude of the chieftaincy title holding rites found in most areas
along the West coast of Africa. The incumbent Tabon Mantshe, Nii
Azuma V has adopted a father figure attitude about the settlement
story of the Tabon in Ghana, claiming it as an evidence of the disper-
sal that was brought about by the Trans Atlantic slave trade but which
has resulted in a cordial relationship between the Tabon and their Ga
Hosts in Accra., with whom they have come to reclaim their common
ancestry.
The Tabon Mantsh also has in his cabinet, male and female 
traditional rulers. Some of the direct descendants of the first Tabon
settlers in Ghana were the occupants of the Brazilian House in
Jamestown.This house, which is in a dilapidating condition, present-
ly has a fairly dense tenant population. It is highly cherished by the
Tabon who also are very sentimentally attached to another house
known as the ‘Ship’ or ‘Scissors’ house in Accra.The latter is, like the
Brazilian house, seen as a legacy that has been left for posterity by its
first occupants.
Slavery and trade in Benin
In Benin, the practice of slavery and slave trade was greatly associat-
ed with the kings of Abomey. Some stories about slavery, according to
the people in the area were depicted in the form of paintings on the
walls termed ‘bas-relief ’ or ‘Adahun’ in Fon gbe (Fon Language). Each
bas relief or Adahun tells the story of a significant slavery event.
The local people saw the practice of slavery with a lot of 
distaste. Oral tradition in Benin has it that the kings of Dahomey
needed treasures and fortune and therefore gave their own people in
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exchange. Other stories claimed that it was not the king’s subjects that
were sold into slavery but captives and prisoners of war from the
nieghbouring tribes.
According to oral narrations, when the slaves were captured
on the battlefields, they were brought to Dahomey kingdom in
Abomey, and put in a particular quarter (demarcated area) called
Azali. Priests of oracles and craftsmen that worked in the courts of the
kings were selected from among them. The others were sent to
Quidah by foot and from there they were sold to the European slave
merchants.
The Place of Chacha, a slave dealer in Quidah, was an auction
place for slaves during the period of the Trans-Atlantic slave trade.
There were also the families who served as caboceers between
the Europeans and the people being sold. They had their own places
where they kept the slaves until they were ready to be taken in boats
to the European - owned ships that would take them to the new world.
The kings of Abomey were well known for their role in the
Trans Atlantic slave trade.Their history of war conquest among their
neigbours and keeping as slaves the prisoners of war had come to for-
tify their positions as slaves dealers and business partners with the
European merchants.
The manner in which the European broke into the then
Dahomean community was very much like that in Nigeria and
Ghana. It started with the exchange of European goods like hot
drinks, mirror, gunpowder, fabrics and other materials for local goods
that eventually grew into slave exchange.
As time went on, the Europeans in Dahomey began to build
fortes for their now expanding slave business. Similarly, the slave deal-
ing activities of the local partners began to grow and slave trade rela-
tionships with the Europeans came to be a household expression.
Indeed, there was struggle among the kings for prominent recogni-
tion by the European slave dealers. It came indeed to be an aspect of
the lives of the people that now has a place in their oral tradition. For
example, it was narrated that the Portuguese forte which haboured
the slaves in Quidah was built in such a way that the walls were so
very high that it would normally scare an aspiring escapee from
among the slaves, Even where the wall could be climbed, there were
big trenches all around the other sides of the Forte that would auto-
matically claim the death of the aspiring escapee.
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The stories of the conquest ventures of the kings of Abomey
and its association with the Trans-Atlantic slave trade have come to be
greatly incorporated into the cultural repertoire of the people of
Benin.
The Quidah slave route, which has been developed by
UNESCO as a Heritage project, is a major source of oral dissemina-
tion of the events relating to slavery and the Trans-Atlantic slave
trade. Slaves were usually transported during the night and mostly on
dark nights.This was because the dealers wanted to avoid being seen
by the public.
When going, they were made to stop by the tree of ‘forget-
fulness’ It was also called ‘Yemaja’ in Fon language as derived from
‘Yenma’ which means ‘getting mad’.This was because the slaves were
likened to mad dogs when chained and denied of freedom.The slaves
were associated with the expression ‘Yenma’ that means in Fon lan-
guage, ‘getting mad’.
The women were made to go round the tree of ‘Yemoja’ seven
times and the men go round it nine times.Traditionally, female mem-
bers of the community are associated with the numeral number seven
while the men are associated with number nine. This is traditionally
explained in line with the belief that women have seven ribs while
men have nine.
The act of going round the tree of forgetfulness was to cause
the slaves to forget everything pertaining to their past. From that
time, they were believed to forget their origin, and natural identity.
However some are of the opinion that the odd person amongst
the slaves will not be taken over by the corporate submission
demanded by this act and belief. The example of Alex Haley (Kunta
Kwente), the former slave who traced his root after diverse vicissi-
tudes of life, as depicted in a re-enactment of his experience as a slave
in the film and book titled ‘Roots’ was brought to mind in the citing
of this example. It was narrated that if Kunta Kwente had fallen prey
to the tree of forgetfulness aspect of the journey, he would not have
been able to remember where he came from, nor consequently decide
to trace his ancestral roots in Africa. Today, however, the tree is no
longer there but is represented by an effigy of Yemoja, a nymph like
creature as a reminder of the part played by this important tree.
Along the route, there was a hut called ‘Zomayi’ which means
literally, ‘the place without light’.The slaves were kept in this hut until
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the boat to take them to the sea was ready.The survival chances of the
slaves were usually confirmed through an oracle, which was by the
slave hut.
Thus the traditional slave dealers were informed of the slaves
who would not be able to make the journey to the sea. These were
earmarked to be thrown into a mass grave along the route, whether
dead or alive.
At this place today, there are, as a part of the UNESCO com-
missioned project to make the route a place of memory, sculptures of
heads, which are representative of the proportion of slaves that were
kept in Zomayi at the time. The bigger the head portrayed by the
sculpture, the bigger the size by tribe and cultural identity of the
slaves that were captured and kept at Zomayi. These ‘heads’ also
depicted the identity marks, which were in the form of tribal marks
to show the identity of the people. For example, the Yoruba race was
depicted as having had a great number of its people from among the
slaves that were kept at Zomayi.
Small heads, which represented the people from the North, is,
according to the oral account supporting these sculptures, an indica-
tion that the people of the North were in small numbers among the
slaves at Zomayi.
Rebels among the slaves were severely dealt with. Oral narra-
tions revealed that they were put in cages used at that period to trans-
port animals to the market. Such treatment was meant to serve as a
lesson to aspiring rebels. They were gagged, with their hands tied
whether they were men or women.
Oral tradition account of the Quidah slave route has also
incorporated into its form, the recent discovery through an archeo-
logical excavation that was discovered some few years back. After
about seven meters of depth, the skeletal remains of some of the slaves
that were thrown into the mass grave along the route were discov-
ered, thus confirming what has been passed down in terms of jour-
ney experiences along the route through oral tradition.
The journey to the seas also had a remarkable stop-over at the
tree that was known as the ‘tree of return’, around which the captives
were made to go.The idea involved in this was to signify the spiritu-
al return of the people who were already assumed to be mentally
resigned to their lot in terms of embarking on a physical journey of
no return.
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Through the worship of Egungun, the people were believed to
have spiritual connection with their ancestry and cherished their spir-
itual return as symbolized by the idea of the Egungun masquerade.
The domestic slaves that were captured before the beginning of the
Trans Atlantic slave trade, brought this masquerade that was of Yoruba
origin, to Benin.
By the act involved in making the slaves go round the tree of
return, one can see the effect of the authority of the slave masters,
who must themselves have shared with the slaves, a common belief in
the return of the soul in the form of a ghost and visitor to the earth,
from the land of the dead.
Oral narration concerning the worship of Egungun in Benin
is therefore closely tied with the activities of slavery in the area.
The Origin of Egungun Worship in Benin
According to this narration, the origin of Egungun worship in Benin,
had to do with the case of a domestic slave of the family of Alapini,
of the Yoruba tribe and a ‘human gift’ to the family of De Souza a
renowned slave dealer in Quidah. He became noticeable for his
Egungun worship activities and was reported to the king of Abomey,
who summoned him thereafter.
After he was summoned, the king asked him if he had no other
pre-occupation apart form offering sacrifices to the Egungun spirit.
He then asked Alapini, who had arrived at the palace alone, to com-
mand into existence, more Egungun, in order to demonstrate that
indeed he was powerful. Alapini then asked that the king should pro-
vide for him, some kolanut, hot drinks, and a few ritual offering
materials.
These were provided and he used his rod to strike the ground.
This action brought into existence, nine masquerades to the amaze-
ment of the king.The king then asked that Alapini should be given a
place to settle in a vast land where he could practice his Egungun
worship and direct the affairs of Egungun in Ouidah. This was how
the presence of Egungun not only came to be established in Benin,
but also became incorporated into the oral tradition relating to 
slavery and the Trans-Atlantic slave trade in the area.
Following the experience brought about by the worship of
Egungun, the slaves were thereafter marched through the door of no
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return and from there to the seas where the ship that would convey
them through the Atlantic seas to the new world would have been
waiting.
The recent upsurge in the home coming of African–Americans
to Nigeria, Ghana and Benin is no doubt a re-affirmation of the return
aspect that was implied in the Egungun factor.
Stories and Wise Sayings from Benin
The impact of sayings relating slavery and slave trade on the lives of
the people of Benin is seen in some proverbs, stories, songs, wise say-
ings, bas-relief and other literary forms that have been incorporated
into the oral tradition of the people.
For example, the authority of the slave master was estab-
lished among the people as reflected in a saying about the experi-
ence of one ‘Jombo’, who was a slave. The saying was narrated as
follows:
Chacha e hu kanu motan Jombo,
hoi ho a vu tan e do ne pa chera
e je do pebura ho.
In its narration, the saying comments on Jombo who was a
slave under Chacha, the slave dealer control. The saying explains the
point that people have absolute right over their own property. It was
claimed to have evolved from an event during which ChaCha, the
slave master, beat his slave who felt it was an unjustified act.The slave
then went home in a vengeful mood to let out his frustration on his
own dog by beating it.
Another saying goes that a king at one time passed a death
sentence on one of his slaves, the slave was said to have been the son
of Savalou. Just at about the time that he was to be executed, the king
commanded the executor to stop. He then told the slave send a 
message to his father, telling him that he was fine and that all was well
with him. The slave now, knowing that he was going to die anyway,
spoke back at the king. He asked if it was usually the case that a 
person becomes more useful in death than in life.
This shocked the king who then gave a decree that from that
time on, any slave that was to be executed was to be gagged, to 
prevent them from talking back at the king.
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A song that is still rendered today by the people of Benin is
attempted below. It talks about the conquest ventures of one of the
kings of Dahomey, how he conquered Ketu, conquered Meko and
was on his way to conquer Abeokuta. History has it however, that he
never realized this war intention:
Segala, Segala ma tho wen weh
Segalah ma tho wen wen
Soligala matho wen we
Nai g’wee
Segala sasala ma tho wen weh
Awan igba ketu
Bo gba mekoh
E po thunde gboha
Abeokuta wen I to e po
Bo bi na ba ba igeh o
Segala, segala malo wen weh
Another song makes reference to the perceived peace and
tranquility that can be found in Apasa and Zebu, both in the Porto
Novo area of Benin is as follows:
Apasa, Apasa laiye wa
Apasa tutu ju omi lo
Izebu, Izebu laiye wa
Izebu tutu ju omi lo
Literally translated, the song talks about the value of Apasa,
which is likened to the coolness that goes beyond that of water. The
same is said for Zebu, which was mentioned the same way that Apasa
was.
Some family praise names were also claimed by one of the





These imply the following: A daring look from the bush dog
to the elephant can achieve nothing.
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Holding on to Tradition
In Nigeria, Ghana and Benin, oral tradition accounts have emphasized
the point that the various religious practices of the people have been
accommodated into their life pattern for as much as they were able to
do so. This is why today some part of these religious practices have
thrived in the form of syncretism in places like Haiti, Cuba, and
among other places including among the Brazilian returnees who
may have found themselves in areas other than the places from which
they were taken captive.
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III. The effect of the
slave trade on attitudes 
and social values
Generally speaking, it is universally agreed that slave trade was a very bad
patch on the psyche of the human race. Consequently, this same feeling
was widely attested to among the people of Nigeria, Ghana and Benin.
Apart from this, the traits and marks that the slave trade have left on the
people who suffered most from it, that is, the captives, have consequently
affected interpersonal relationships and attitudes in these areas.
One common unforgettable aspect of the treatment of slaves
that brought tears to the eyes of some of our respondents was the
practice of branding the slaves with hot iron in order to avoid a mix-
up of their human commodity, particularly on the ship. Indeed it
appears as if this painful remembrance has lingered on in the hearts
of the people, since there is within the three areas studied, a sort of
bitterness and almost branded memory concerning certain groups
within the societies for the part played by them in the Trans Atlantic
slave trade. There is a lot of mending to be done if such feelings are
to be healed and smoothened out in the areas.
Firstly, the bitterness and acrimony engendered in the minds and
lives of the descendants of those who were taken away captive and those
who apparently played the role of agents and poachers (seen more by their
own people as ‘collaborators’) may take time to be healed but is present-
ly a challenge that calls for positive oriented results.
For example in Badagry of Nigeria, some members of the
community have come to be associated with cruelty and wickedness
because of the part believed to have been played by their ancestors in
the Trans Atlantic slave trade.
This kind of attitudinal pattern is noticed in other such slave
dealing areas in Nigeria. For example, the same phenomenon that
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gave Arochukwu its prominence and strength among the slave trading
communities of its area, the Ibini Ukpabi, is now retrospectively, asso-
ciated with deceit.
Also, in the Cross River area, intermarriages that came to be
as a result of reciprocal benefits that were then favourable to slave
trading activities have come to be associated with sources of distrust
Some oral accounts have emphasized that the families of those
who took part in the slave trade are relatively not as prosperous as the
descendants of returnees. The people’s assumption regarding this is
along the line that the profit that were made then seemed to have
been frittered away.This, they adduced to be the repercussion of what
they have termed the ‘spirit’ of slavery.
Some narrations also said that the slaves who were obviously aware
of those who raided them had placed curses on the people and the land,
at the time that they were leaving on the ship to the new world.
One positive thing that came out of the various attitudinal
changes is the ascendancy to the traditional thrones, in recent times, of
enlightened and educated members of the erstwhile slave trade commu-
nities. For example, concerning the throne of Badagry, the incumbent
Akran, Whenu Aholu Menu Toyi 1, was already a journalist of repute
before his ascendancy to the Badagry throne. In the same vein, the Eze
Aro of Arochukwu is learned in the discipline of the natural sciences
while the present king in Alladah was a French teacher.The present King
of Abomey is a medical Doctor and retired colonel from the army.These
will no doubt be in positions to promote the quest for the required cause
for bridging the factional gap observed as currently lingering from the
past slavery and slave trade practice.
The need for the assessment of the class factors embedded
within the enclave of oral information across time has been observed
by Mazrui as posing a problem to the researcher who perhaps have
opted for the analysis of class in their intellectual quest for studying
oral evidence. According to him:
“How do we assess the class characteristics 
across time? If oral evidence is disproportionately 
the evidence of Consensus, and is transmitted as such 
from generation to generation, how can we learn 
about conflict and class struggle in such 
consensual transition?”
(Mazrui,1984:42)
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Moving up further from the younger generation traditional
authority figures, this acrimony and bitterness is vividly displayed
even in the political terrain as diverse accusations and finger pointing
have continued between factions within the communities. In Benin,
this spirit of discord appears to be prevalent as revealed in the 
following quote:
“Even now, you can see that Yoruba people, or Das people or
Bahi people are not happy to see Fon people. And when we want to
make election for example, and there is one president with one 
candidate from. Abomey and one from the North, they will choose
the one who is not from Abomey because they remember what 
happened before with their ancestors”.
Abomey, Benin
Even as far as the basic social institution is concerned, that is, the fam-
ily, the bitterness, suspicion and jealously presently prevail.Where, for
example inter-marriages have taken place between those designated
to be within the captor and captive segments respectively, caution is
usually the basic determinant factor in interrelationship.
In some areas, common or mere statements that may come on
in a tiff between husband and wife operating within an inter-ethnic
marriage situation were claimed to lie subject to misunderstanding or
misinterpretation. In more precise terms, marital conflicts from the
spill over of the slave trade usually result in resistance between 
silently warring parties.
In Ghana, a corresponding situation exists between the captor
segment of the Ashanti and the captive segments of the Southern
Ghana area.This again has infiltrated into the political terrain as lead-
ers from either of the two segments are often seen as carrying with
them, the prejudices and biases of past social relationships that
stemmed from the slave trade era.
For example, there has been a protracted enmity until the
present time, between the Nzema and the Ashanti. Research has
revealed that even until today, when some people from the two
groups come in contact with each other, they tend to show the estab-
lished animosity between them in that they still abuse each other.
There was, according to oral narrations from Ghana, a notable war in
the past to restrain the Ashanti from ‘catching’ the people of Azim.
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Presently, the body of available oral evidence of the events and
effects of the slave trade on the people in Nigeria, Ghana and Benin
provides ample advantage to the approach of any study on the sub-
ject, since many families still have archival materials kept from the
period of the trade to the present moment. Examples of these are the
Portuguese Umbrella gift to a local slave dealer in Nigeria, the Castles
and the fortes, baracoons, as well as other acquired slave parapherna-
lia in Ghana, Benin and Nigeria. Oral evidences are thus kept alive as
the story is constantly related with specific evidence being presented
and guarded for posterity.
Despite the aesthetic and information revealing aspects of 
the oral tradition as portrayed in songs, bas relief, stories, praises 
pictorial representations on clothes and so on as observed from
research, the area of silent acrimony observed in this section as exist-
ing between groups in the places where the slave trade took place is
a major point of concern that needs to be addressed.
The findings from this research will therefore benefit from
future investigations that will bring to fore, more fruitful information
that will be of immense benefit to the cause of the Slave Route 
project in Nigeria, Ghana and Benin.
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n e s  m a i s o n s  d ’ e s c l a v e s  c o n f i r m e n t  c e s  i n f o r m a t i o n s  q u i  o n t  é t é  t r a n s -
m i s e s  d e  g é n é r a t i o n  e n  g é n é r a t i o n  e t  d e  b o u c h e  à  o r e i l l e . A u
D a h o m e y , a c t u e l  B é n i n  p a r  e x e m p l e , d e s  r é c i t s  o n t  p e r m i s  a u x
a r c h é o l o g u e s  d e  l o c a l i s e r  e t  d e  d é c o u v r i r  d e s  r e s t e s  d e  s q u e l e t t e s  d ’ e s -
c l a v e s  j e t é s  d a n s  u n e  f o s s e  c o m m u n e  l e  l o n g  d e  l a  r o u t e  d e  l ’ e s c l a v e .
C e t t e  é t u d e  e s t  d ’ a b o r d  u n e  r e c h e r c h e  h i s t o r i q u e  d o n t  l ’ u n  d e s
o b j e c t i f s  e s t  d ’ a i d e r  à  c o m p r e n d r e  l e  p r é s e n t , e n  p a r t i c u l i e r  l e s
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a n t a g o n i s m e s  e t  l e s  r e l a t i o n s  c o n f l i c t u e l l e s  e n t r e  g r o u p e s  e t h n i q u e s  e t
l i g n a g e s  q u i , d a n s  c e s  p a y s , s o n t  p o u r  c e r t a i n s  l a  c o n s é q u e n c e  d e  l a
t r a i t e  n é g r i è r e  e t  d e  l ’ e s c l a v a g e . M a i s  e l l e  e s t  a u s s i  e t  s u r t o u t  u n  
v e c t e u r  e s s e n t i e l  d u  t r a v a i l  d e  m é m o i r e  q u i  d o i t  s ’ o p é r e r  p o u r  q u e  l e
s o u v e n i r  d e  c e t t e  t r a g é d i e  n e  s o m b r e  p a s  d a n s  l ’ o u b l i  e t  q u e  d e  n o u -
v e l l e s  f o r m e s , p l u s  i n s i d i e u s e s  d e  l ’ e s c l a v a g e , n e  r e n a i s s e n t  j a m a i s  d a n s
l e  m o n d e .
A v a n t  p r o p o s
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P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e
L
e  p r é s e n t  r a p p o r t  e s t  f o n d é  s u r  u n  t r a v a i l  d e  r e c h e r c h e  d o n t  l e
t i t r e  f i g u r e  c i - d e s s u s . I l  a  é t é  c o m m a n d é  p a r  l e  p r o j e t  « L a  r o u t e
d e  l ’ e s c l a v e »  d e  l ’ U N E S C O  e t  s u i v i  c o n j o i n t e m e n t  a v e c  l e  B u r e a u
U N E S C O / A b u j a  a u  N i g e r i a .
L ’ i n t é r ê t  d e  l ’ U N E S C O  p o u r  l e  p r o j e t  d e  « L a  r o u t e  d e  
l ’ e s c l a v e »  a u  N i g e r i a , a u  B é n i n  e t  a u  G h a n a  a  a c q u i s  c e s  d e r n i e r s
t e m p s  u n e  c e r t a i n e  p r é é m i n e n c e . L a  d é c i s i o n  d ’ e n t r e p r e n d r e  u n e
e n q u ê t e  d e  t e r r a i n  s u r  l e  s u j e t  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  r e l a t i v e  à  l ’ e s c l a -
v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e  d a n s  c e s  r é g i o n s  c o n s t i t u e  d o n c  u n e
é t a p e  s u r  l a  v o i e  d ’ u n e  a c t u a l i s a t i o n  p l u s  p o u s s é e  d u  p r o j e t  d e  « L a
r o u t e  d e  l ’ e s c l a v e »  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d u  m o n d e .
O b j e c t i f s
S i  l e  p r i n c i p a l  o b j e c t i f  c o n s i s t a i t  à  é t u d i e r  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  l i é e  à
l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  a u  N i g e r i a , a u  B é n i n  e t  a u  G h a n a ,
c e t t e  r e c h e r c h e  v i s a i t  e s s e n t i e l l e m e n t  à :
 E x a m i n e r  c o m m e n t  l ’ i d é e  d ’ e s c l a v a g e  e t  d e  t r a i t e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  e s t  i n s c r i t e  d a n s  l a  c o n s c i e n c e  d e  l a
p o p u l a t i o n  f a i s a n t  l ’ o b j e t  d e  l ’ é t u d e .
 D é t e r m i n e r  s i  -  e t  d a n s  q u e l l e  m e s u r e  -  l e  c o m m e r c e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  a  e u  d e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  l e s  r e l a t i o n s
s o c i a l e s  q u i  e x i s t e n t  a c t u e l l e m e n t  d a n s  l e s  s o c i é t é s  é t u d i é e s .
M é t h o d o l o g i e
C o m p t e  t e n u  d e  l a  n a t u r e  d e  l a  r e c h e r c h e , l a  m é t h o d e  d e  
l ’ e n t r e t i e n  a p p r o f o n d i  a  é t é  c h o i s i e , c o m p l é t é e  p a r  l ’ é t u d e  d e s  
a r c h i v e s  d i s p o n i b l e s  d a n s  l e s  m u s é e s  e t  m o n u m e n t s , a i n s i  q u e  d ’ a u t r e s
m a t é r i e l s  p e r t i n e n t s  p o u r  l e  s u j e t  t r a i t é . L ’ a s s i s t a n c e  d e  l a  C o m m i s s i o n
n a t i o n a l e  p o u r  l ’ U N E S C O  a  é t é  u t i l i s é e  q u a n d  c e l a  s ’ e s t  a v é r é  
n é c e s s a i r e  p o u r  f a i r e  p r o g r e s s e r  l a  r e c h e r c h e .
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D u r é e  d e  l a  r e c h e r c h e
P o u r  d e s  r a i s o n s  d e  f o r c e  m a j e u r e , l e  t r a v a i l  d e  t e r r a i n  n é c e s s a i r e  à
l ’ e n q u ê t e  a  é t é  p r o l o n g é  a u - d e l à  d e  l a  p é r i o d e  i n i t i a l e m e n t  p r é v u e .
C ’ e s t  p o u r q u o i  i l  s ’ e s t  d é r o u l é  d u  2 j u i l l e t  a u  1 9 s e p t e m b r e  2 0 0 1 .
P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e
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I . L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t
l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a ,
d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
L a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n  a  v é c u  
l ’ e s c l a v a g e  e t  l e  c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  a u  c o u r s  d e s
p é r i o d e s  p e n d a n t  l e s q u e l l e s  i l s  o n t  é t é  p r a t i q u é s  d a n s  l a  r é g i o n . C e s
f a i t s  o n t  f i n i  p a r  ê t r e  i n c o r p o r é e s  d a n s  l e s  r é p e r t o i r e s  c u l t u r e l s  d e  l a
p o p u l a t i o n  e t  s e  s o n t  t r a n s m i s e s  d a n s  u n e  l a r g e  m e s u r e  p a r  l a  t r a d i t i o n
o r a l e , q u i  j o u e  u n  r ô l e  e x t r ê m e m e n t  i m p o r t a n t  d a n s  l a  v i e  d e s  
h a b i t a n t s  d e  c e s  r é g i o n s .
L ’ é t u d e  d e  l a  f a ç o n  d o n t  l a  p o p u l a t i o n  a  p r é s e r v é  l e s  r é c i t s
r e l a t i f s  à  l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e  p e u t  i n c o n t e s t a b l e -
m e n t  c o n t r i b u e r  à  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d u  p r o g r a m m e  d e  l ’ U N E S C O  e n
A f r i q u e . D a n s  l ’ e n s e m b l e , l e s  h i s t o i r e s , l e  f o l k l o r e , l e s  p r o v e r b e s , l e s
c h a n t s , l a  p o é s i e , l ’ a r t  d r a m a t i q u e , l e s  d i c t o n s , l e s  l o u a n g e s , l e s  
b a s - r e l i e f s , e t c . , c o n s t i t u e n t  l e  m o d e  d e  p r é s e r v a t i o n  d e s  é v é n e m e n t s
e t  d e s  f a i t s  q u i  s e  s o n t  p r o d u i t s  e t  c ’ e s t  a i n s i  q u ’ i l s  s o n t  t r a n s m i s  d ’ u n e
g é n é r a t i o n  à  l ’ a u t r e . I l s  c o n s t i t u e n t  c e r t a i n e m e n t  d e s  s o u r c e s  
i m p o r t a n t e s  d ’ i n f o r m a t i o n .
T o u t e f o i s , e n  e n r e g i s t r a n t  l e s  r é c i t s  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  r e l a t i f s
à  l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  e n  A f r i q u e , e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  l e s
t r o i s  r é g i o n s  q u i  o n t  é t é  é t u d i é e s , i l  i m p o r t e  d e  t e n i r  c o m p t e  d u  f a i t
q u e  l e s  d i f f é r e n t s  t é m o i g n a g e s  p e u v e n t  a v o i r  f a i t  l ’ o b j e t  « d ’ i n t e r p r é t a -
t i o n s »  q u i  p e u v e n t  s ’ e x p l i q u e r  p a r  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  f a c t e u r s .
P a r m i  c e s  f a c t e u r s  p e u v e n t  i n t e r v e n i r  l a  c r a i n t e , l a  d i s s i m u l a -
t i o n  e t  é v e n t u e l l e m e n t  d i v e r s e s  f o r m e s  d e  r a j o u t s  e t  d ’ e n j o l i v e m e n t s
q u i  p e u v e n t  s ’ e x p l i q u e r  p a r  l e  s o u c i  d e  s e  c o n f o r m e r  a u x  a t t i t u d e s
c u l t u r e l l e s  b i e n  é t a b l i e s  d a n s  c e  d o m a i n e . C ’ e s t  p o u r q u o i , i l  a  é t é  t e n u
c o m p t e  d e  c e t  a s p e c t  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  a u  s e i n  d e  l a  p o p u l a t i o n  d u
N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n  d a n s  c e  r a p p o r t  d e  r e c h e r c h e .
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L ’ e x p r e s s i o n  d e s  é m o t i o n s  d a n s  l e s  r é c i t s  o r a u x
d e  l a  t r a i t e  d e s  e s c l a v e s
I l  e s t  m a n i f e s t e  q u e  l e s  é m o t i o n s  s e  s o n t  e x p r i m é e s  d i f f é r e m m e n t
s e l o n  l e s  n a r r a t e u r s  d e s  é v é n e m e n t s  e t  d e s  i n c i d e n t s  l i é s  a u  c o m m e r c e
d e s  e s c l a v e s . C e l a  n ’ e s t  p a s  s u r p r e n a n t  c a r  c e r t a i n s  g r o u p e s  o n t  é t é
p l u s  i m p l i q u é s  q u e  d ’ a u t r e s  d a n s  l e s  r a z z i a s  e t  l a  v e n t e  d e s  e s c l a v e s
d a n s  t o u s  l e s  p a y s  é t u d i é s . C e l a  d é p e n d  a u s s i  b e a u c o u p  d e  l a  f a ç o n
d o n t  c h a c u n  a  r e ç u  s a  v e r s i o n  p a r t i c u l i è r e  d e  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e  l a  t r a -
d i t i o n  o r a l e  q u i  l u i  a  é t é  t r a n s m i s e .
U n e  o b s e r v a t i o n  i m p o r t a n t e , f a i t e  a u  c o u r s  d e  l a  r e c h e r c h e , e s t
q u e  l a  q u e s t i o n  d e  l ’ e s c l a v a g e  e t  d e  l a  t r a i t e  i n s p i r e  u n  n o m b r e  c r o i s -
s a n t  d e  f o r m e s  d ’ e x p r e s s i o n  n o u v e l l e s  q u i  s e  f o n d e n t  t r è s  l a r g e m e n t
s u r  l a  t r a d i t i o n  o r a l e . C ’ e s t  d a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e  q u e  l e s  o b s e r v a t i o n s
q u i  o n t  é t é  r é c e m m e n t  f o r m u l é e s  p a r  H o u n t o n d j i  ( 2 0 0 0 )  m é r i t e n t
q u e  t o u t  d o m a i n e  d e  r e c h e r c h e  a y a n t  t r a i t  à  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  r e l a t i v e
à  l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  e n  A f r i q u e  y  a c c o r d e  u n e  c e r t a i n e
a t t e n t i o n . E l l e  a  f a i t  r e m a r q u e r  q u e  l e  s e n t i m e n t  d ’ i n f é r i o r i t é  a  é t é
a s s o c i é  à  c e r t a i n e s  c u l t u r e s , d a n s  s e s  m a n i f e s t a t i o n s  t a n t  e x t é r i e u r e s
q u ’ i n t é r i e u r e s . S e l o n  e l l e :
« C e  f u t  l e  d e s t i n  d e  c e r t a i n e s  c u l t u r e s  d u  m o n d e  d ’ a v o i r  é t é  
s y s t é m a t i q u e m e n t  c o n s i d é r é e s  c o m m e  i n f é r i e u r e s  a u  c o u r s  d e s  s i è c l e s
d e  d o m i n a t i o n  o c c i d e n t a l e , e t  m ê m e , e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ A f r i q u e ,
d ’ a v o i r  c o n n u  u n e  l o n g u e  h i s t o i r e  d e  t r a i t e  d e s  e s c l a v e s  e t  d u  c o l o -
n i a l i s m e . C e  s e n t i m e n t  d ’ i n f é r i o r i t é  a  é t é  m a l h e u r e u s e m e n t  i n t é r i o -
r i s é  à  d i v e r s  d e g r é s  p a r  l e s  c u l t u r e s  e l l e s - m ê m e s » . ( H o u n t o n d j i ,
2 0 0 0 , p . 1 9 ) .
E n  r a c o n t a n t  c e  q u i  l e u r  a  é t é  t r a n s m i s  p a r  l a  t r a d i t i o n  o r a l e ,
c e r t a i n s  o n t  v u  s i m p l e m e n t  u n e  o c c a s i o n  d e  r e l a t e r  d e s  a n e c d o t e s  q u i
f o n t  p a r t i e  d e s  h i s t o i r e s  q u ’ i l s  o n t  e n t e n d u e s  t a n d i s  q u e  d ’ a u t r e s  s e m -
b l a i e n t  m a n i f e s t e m e n t  d é s i r e u x  d e  s e  s o u s t r a i r e  à  c e r t a i n e s  d e m a n d e s
d e  r e n s e i g n e m e n t s . C e t t e  f a ç o n  d ’ é l u d e r  l e s  q u e s t i o n s  e s t  d i r e c t e m e n t
l i é e  à  c e  q u ’ i l s  c o n s i d è r e n t  c o m m e  d e s  s u j e t s  « s e n s i b l e s » , n o t a m m e n t
l e  r ô l e  h i s t o r i q u e  b i e n  c o n n u  j o u é  p a r  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  g r o u p e s
e t h n i q u e s  o u  f a c t i o n s  a u x q u e l s  a p p a r t i e n n e n t  l e s  p e r s o n n e s  i n t e r r o -
g é e s . I l  e s t  p o s s i b l e  d ’ a s s o c i e r  c e  c o m p o r t e m e n t  é v a s i f  à  u n  m a n q u e
d e  c o n f i a n c e , s o u v e n t  a s s o c i é  à  d e s  e n q u ê t e u r s  d o n t  l a  l o y a u t é  n ’ e s t
p e u t - ê t r e  p a s  a v é r é e  ( S i m p s o n , 2 0 0 1 ) .
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
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D a n s  d e  t e l s  c a s , o n  a  l e  p l u s  s o u v e n t  i n v o q u é  d e s  « c o n n a i s -
s a n c e s  i n s u f f i s a n t e s »  s u r  l e s  q u e s t i o n s  f a i s a n t  l ’ o b j e t  d e  l ’ e n q u ê t e  p o u r
e s s a y e r  d e  s ’ y  s o u s t r a i r e . Q u e l q u e s - u n s  o n t  é t é  p l u s  d i r e c t s  d a n s  l e u r s
r é p o n s e s , e n  r e v e n d i q u a n t  l ’ e n g a g e m e n t  p a s s é  d e s  a n c ê t r e s  r o y a u x
d e  l e u r  e t h n i e  d a n s  l ’ e s c l a v a g e  e t  l e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  à  l a  t r a i t e ,
q u i  a  e u  p o u r  c o n s é q u e n c e  d ’ e n t r a î n e r  c e  q u e  l ’ o n  p e u t  a p p e l e r
a u j o u r d ’ h u i  u n e  a n i m o s i t é  s i l e n c i e u s e  p a r m i  d e s  p o p u l a t i o n s  q u i
v i v e n t  d u  m ê m e  c ô t é  d ’ u n e  f r o n t i è r e  m a i s  d a n s  d e s  r é g i o n s  g é o g r a -
p h i q u e s  o u  d e s  l i e u x  d e  r é s i d e n c e  d i f f é r e n t s .
D ’ a u t r e s  c a t é g o r i e s  d e  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s  é t a i e n t  p l u t ô t
e n t h o u s i a s t e s  à  l ’ i d é e  d e  d i s c u t e r  d e  l ’ e s c l a v a g e  e t  d e  l a  t r a i t e  t r a n s -
a t l a n t i q u e .
I l  a  é t é  p o s s i b l e  d e  d i s t i n g u e r  t r o i s  c a t é g o r i e s , l a  p r e m i è r e  é t a n t
c o n s t i t u é e  p a r  l e s  p a l a i s  d e s  r o i s  e t  d e  l e u r s  c h e f s , c a r  i l s  s o n t  l e s  g a r -
d i e n s  d e  l a  t r a d i t i o n  e t  l e s  d é t e n t e u r s  d e s  c o n n a i s s a n c e s  r e l a t i v e s  a u x
é v é n e m e n t s  n o t a b l e s  d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l e u r  p e u p l e . D e  p l u s , i l  e s t
r e c o n n u  q u e  l e s  p r a t i q u e s  d e  l ’ e s c l a v a g e  e t  d e  l a  t r a i t e  s o n t  é t r o i t e -
m e n t  a s s o c i é e s  a u x  p a l a i s  d e  c e s  s o u v e r a i n s . D a n s  c e t t e  c a t é g o r i e , c e r -
t a i n e s  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s  f a i s a i e n t  e n  s o r t e  d ’ é l u d e r  l a  q u e s t i o n  d e
l a  d i s p a r i t é  e n t r e  l e s  s e x e s  e t  d e  l a  r é p r e s s i o n  a b s o l u e  q u i  e x i s t a i t  p e n -
d a n t  t o u t  l e  t e m p s  q u ’ o n t  d u r é  c e s  p r a t i q u e s .
D e u x i è m e m e n t , i l  y  a v a i t  c e u x  q u i  t r a v a i l l e n t  d a n s  l e s  c e n t r e s
t o u r i s t i q u e s  c o m m e  l e s  m u s é e s , l e s  c h â t e a u x , l e s  f o r t s , l e s  m a i s o n s
d ’ e s c l a v e s  a i n s i  q u e  d ’ a u t r e s  l i e u x  a s s o c i é s  à  l a  c u l t u r e  e t  a u  t o u r i s m e .
L e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  c e t t e  c a t é g o r i e  o n t  s u  d é m o n t r e r  d e  p l u s  e n  p l u s
s o u v e n t  c e s  d e r n i e r s  t e m p s  q u ’ i l s  p o s s è d e n t  m a i n t e n a n t  d a n s  l e u r s
d o s s i e r s  p r o f e s s i o n n e l s  u n e  g r a n d e  q u a n t i t é  d ’ i n f o r m a t i o n s , c a r  i l s
r e l i e n t  l e s  n a r r a t i o n s  a u x  r e l i q u e s  d e  l ’ e s c l a v a g e , d e  l a  t r a i t e  e t  a u x
r e p r é s e n t a t i o n s  p i c t u r a l e s  d e s  é v é n e m e n t s  d e  l a  r é g i o n .
L a  t r o i s i è m e  e t  t r è s  r e m a r q u a b l e  c a t é g o r i e  e s t  c o m p o s é e  d e
c e u x  q u i , e n  r a i s o n  d e  l e u r  e n g a g e m e n t  p o u r  l a  p r o m o t i o n  d e  c e  q u i
e s t  a f r i c a i n , t a n t  s u r  p l a c e  q u ’ a u  s e i n  d e  l a  d i a s p o r a , o n t  e n t r e p r i s  d e s
e f f o r t s  c o n c e r t é s  p o u r  p r o u v e r  l a  v a l e u r  d e  l a  p o p u l a t i o n  n o i r e  d a n s
c e t t e  r é g i o n  d u  m o n d e .
L ’ u n  d e s  l i e u x  o ù  c e s  e f f o r t s  p e u v e n t  ê t r e  v i s i b l e m e n t  
c o n s t a t é s  e s t  l e  C e n t r e  m u n i c i p a l  q u i  e s t  a c t u e l l e m e n t  à  u n  s t a d e
a v a n c é  d e  c o n s t r u c t i o n  s u r  l a  r o u t e  d e  l a  t r a i t e , à  O u i d a h , a u  B é n i n .
L e s  m e m b r e s  d e  c e  g r o u p e  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é s  c o m m e  d e s  i n t e l -
l e c t u e l s , d e s  m e m b r e s  d e s  p r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s  e t  d e s  i n d i v i d u s  d e
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
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m ê m e  s e n s i b i l i t é  q u i  s o n t  c o n n u s  p o u r  l e u r  e n g a g e m e n t  e n  f a v e u r  d e
l a  p r é s e r v a t i o n  e t  d e  l a  p r o m o t i o n  d u  p a t r i m o i n e  a n c i e n  d e s  A f r i c a i n s
e t  d e  l e u r s  a c c o m p l i s s e m e n t s  c o l l e c t i f s , e n  p a r t i c u l i e r  c e u x  q u i  o n t  é t é
s o u s - e s t i m é s  o u  i g n o r é s  d a n s  l ’ h i s t o i r e  h u m a i n e .
L e  C e n t r e , q u i  c o n s t i t u e  l ’ i l l u s t r a t i o n  d ’ u n  p r o j e t  s u r  l ’ A f r i q u e ,
e n  A f r i q u e , e t  r é a l i s é  p a r  d e s  A f r i c a i n s , p o u r  l e u r  p r o g r è s  c o m m u n ,
a  i n c o r p o r é  d e  n o m b r e u x  é l é m e n t s  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d a n s  l a  
c o m m u n i c a t i o n  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l ’ e x p é r i e n c e  d e  l a  t r a i t e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s .
L ’ e s c l a v a g e  d a n s  l e  c o n t e x t e  
d e s  a n c i e n n e s  t r a d i t i o n s
B i e n  q u e  l e s  c i r c o n s t a n c e s  e t  l e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n -
t i q u e  d e s  e s c l a v e s  s o i e n t  d a n s  u n e  l a r g e  m e s u r e  p r é s e n t é e s  c o m m e
c o n d a m n a b l e s , o n  r e c o n n a î t  g é n é r a l e m e n t  l a  p l a c e  i n i t i a l e  d e  c e t t e
p r a t i q u e  d a n s  l ’ h i s t o i r e  ( p a s s é e )  a i n s i  q u e  d a n s  l a  t r a d i t i o n  o r a l e
c o n t e m p o r a i n e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  l a  c ô t e  o c c i d e n t a l e  d e  l ’ A f r i q u e .
D e  m ê m e , l a  r e c h e r c h e  a  m i s  e n  é v i d e n c e  q u e  l ’ e s c l a v a g e  e t  l a
t r a i t e  n é g r i è r e  o n t  j o u é  u n  r ô l e  d a n s  l e  m o d e  d e  v i e  t r a d i t i o n n e l  d e s
p e u p l e s  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n .
O n  a  l a r g e m e n t  f a i t  v a l o i r  q u e  l a  s i t u a t i o n  d e s  e s c l a v e s  à  
l ’ é p o q u e  o ù  l e u r  s o r t  s e  j o u a i t  d a n s  l e  c a d r e  d u  d o m a i n e  t e r r i t o r i a l  e t
j u d i c i a i r e  d e  l e u r s  p r o p r i é t a i r e s  a f r i c a i n s  n ’ é t a i t  p a s  a u s s i  l a m e n t a b l e  q u e
p e n d a n t  l a  t r a i t e  d i r i g é e  p a r  l e s  E u r o p é e n s , p é r i o d e  q u ’ i l s  o n t  v é c u e  e t
q u i  e s t  d é c r i t e  g é n é r a l e m e n t  c o m m e  p a r t i c u l i è r e m e n t  c r u e l l e .
L a  c a p t u r e  e t  l ’ a s s e r v i s s e m e n t
A u  N i g e r i a , a u  G h a n a  e t  a u  B é n i n , l e s  p r i n c i p a l e s  o c c a s i o n s  d e  c a p -
t u r e r  d e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  l e s  g u e r r e s  i n t e r  t r i b a l e s  e t  c o m m u n a u t a i r e s ,
q u i  é t a i e n t  f r é q u e n t e s  d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  c e s  p e u p l e s . L e s  r o i s , q u ’ e n -
t o u r a i t  u n e  a u r a  d e  p o u v o i r , d e  r e s p e c t  e t  d ’ a u t o r i t é  e t  q u i  s e  c o n s i -
d é r a i e n t  s a n s  c o n t e s t e  c o m m e  a u t o n o m e s , c o m b a t t a i e n t  l e u r s  v o i s i n s
e t  s e  l a n ç a i e n t  f r é q u e m m e n t  d a n s  d e s  e x p é d i t i o n s  d e  r a z z i a s  e t  d e
c o n q u ê t e s , d ’ o ù  i l s  r e v e n a i e n t  a v e c  d e s  b u t i n s  e t  d e s  e s c l a v e s . C e s  p r i -
s o n n i e r s  s e  v o y a i e n t  a u t o m a t i q u e m e n t  a t t r i b u e r  l e  s t a t u t  d ’ e s c l a v e s .
L e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  a u s s i  c a p t u r é s  l o r s  d e  r a i d s  o c c a s i o n n e l s
i n t e r n e s , a u  m a r c h é , s u r  l e  c h e m i n  d e  l a  r i v i è r e  o u  e n  d ’ a u t r e s  l i e u x
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
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a u  s e i n  d e  l a  c o m m u n a u t é . C e r t a i n e s  p e r s o n n e s  v e n d a i e n t  a u s s i
c o m m e  e s c l a v e s  l e u r s  p r o p r e s  e n f a n t s  e t  d e s  p e r s o n n e s  d e  l e u r  f a m i l l e ,
a i n s i  q u e  d e s  m e m b r e s  d e  l e u r  c o m m u n a u t é  q u i  é t a i e n t  j u g é s  r é c a l c i -
t r a n t s  o u  e n c o m b r a n t s .
I n d é p e n d a m m e n t  d e  l ’ o r i g i n e  d e  l e u r  c a p t u r e , l e s  e s c l a v e s
é t a i e n t  g a r d é s  p o u r  s e r v i r  l a  f a m i l l e  r o y a l e  o u  l ’ e n s e m b l e  d u  g r o u p e ,
o u  v e n d u s  à  c e u x  q u i  a v a i e n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  l e s  a c h e t e r  a u  s e i n  d e  l a
c o m m u n a u t é . O n  a c h e t a i t  h a b i t u e l l e m e n t  d e s  e s c l a v e s  p o u r  a c c r o î t r e
s o n  p o u v o i r  é c o n o m i q u e .
U n  g r a n d  n o m b r e  d e  c e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  c a p t u r é s  p o u r  t r a -
v a i l l e r  c o m m e  d o m e s t i q u e s  d a n s  l e s  f e r m e s  e t  d a n s  l e s  c h a m p s .
C e r t a i n s  é t a i e n t  p a r f o i s  s a c r i f i é s  l o r s  d e  f e s t i v a l s  r e l i g i e u x  e t  d ’ a u t r e s
l ’ é t a i e n t  p o u r  a c c o m p a g n e r  l e s  r o i s  a u  m o m e n t  d e  l e u r  d é c è s  e t  d e
l e u r s  o b s è q u e s .
L a  p r a t i q u e  d e  l ’ e s c l a v a g e  é t a i t  u n a n i m e m e n t  c o n s i d é r é e
c o m m e  l e  t r e m p l i n  à  p a r t i r  d u q u e l  s ’ a m o r ç a  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  l a
t r a i t e  d e s  e s c l a v e s  t r a n s a t l a n t i q u e .
E n  f a i t , o n  i n v o q u e  s o u v e n t  l e  r ô l e  d ’ i n t e r m é d i a i r e s  j o u é  p a r
c e s  m ê m e s  r o i s  e t  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s , d é j à  f a m i l i a r i s é s  a v e c  l ’ i d é e  d e
r a z z i a , d e  c a p t u r e , d e  g a r d e  e t  d e  v e n t e  d e s  e s c l a v e s , d a n s  l a  t r a i t e
t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s .
L e s  r é c i t s  o r a u x  m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r  l e  m a l h e u r  c a u s é  à  l a
p o p u l a t i o n  d e  l a  c ô t e  o c c i d e n t a l e  d e  l ’ A f r i q u e  p a r  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n -
t i q u e . L a  r e c h e r c h e  a  a u s s i  c o n f i r m é  q u ’ i l  e x i s t e  d a n s  l a  t r a d i t i o n  o r a l e
d e  l a  p o p u l a t i o n  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  b i e n  é t a b l i e  d e s  r a i s o n s  p o u r
l e s q u e l l e s  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  v e n d u s  e t  a c h e t é s  p a r  l e s  n é g r i e r s  
e u r o p é e n s . L e  t r a n s p o r t  m a s s i f  d e s  e s c l a v e s  l o i n  d e  l e u r  p a t r i e  a f i n  d e
r é p o n d r e  à  l a  d e m a n d e  r é s u l t a n t  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  p l a n t a t i o n s
d a n s  l e  N o u v e a u  M o n d e  s ’ e s t  d o n c  t r a d u i t  d a n s  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d e
l a  p o p u l a t i o n  s o u s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s : s u r t o u t  à  t r a v e r s  l a  m u s i q u e  e t
d i f f é r e n t s  c h a n t s  s ’ e n  i n s p i r e n t .
L e s  d é b a t s  s u r  l e s  q u a l i t é s  m u s i c a l e s  d e s  A f r i c a i n s  e x i s t e n t
d e p u i s  l o n g t e m p s , e t , p e u  d e  t e m p s  a p r è s  l ’ a b o l i t i o n  d e  l a  t r a i t e  t r a n s -
a t l a n t i q u e , o n  p o u v a i t  l i r e  d a n s  l ’ O b s e r v e r  ( j o u r n a l  d u  N i g e r i a ) :
« N o u s  s o m m e s  u n e  r a c e  d e  m u s i c i e n s  e t , b i e n  q u e  c e l a  p u i s s e  
s e m b l e r  u n e  a f f i r m a t i o n  h a r d i e , c e  d o n  s a l u t a i r e  d u  c r é a t e u r  e s t
r e c o n n u  c o m m e  n o u s  a y a n t  é t é  p l u s  l a r g e m e n t  g r a t i f i é  q u ’ à  a u c u n e
a u t r e  n a t i o n  d u  m o n d e » .
E c h e r u o , 1 9 8 1 : 3 6 1 .
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
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I l  e x i s t e  a u  N i g e r i a  u n  c h a n t  p o p u l a i r e  q u i  é v o q u e  l ’ é t a t
d ’ e s p r i t  d e s  v i c t i m e s  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  p e n d a n t  l e u r
l a b e u r  d a n s  l e s  p l a n t a t i o n s  d u  N o u v e a u  M o n d e . I l  e s t  r e p r o d u i t  
c i - d e s s o u s :
O h  q u a n d  r e v e r r a i - j e  m o n  f o y e r ?
Q u a n d  r e v e r r a i - j e  m a  p a t r i e ?
J a m a i s  j e  n ’ o u b l i e r a i  m o n  f o y e r .
L e s  c o m m e n t a i r e s  f o r m u l é s  l o r s  d e s  t é m o i g n a g e s  r e c u e i l l i s
d a n s  l e s  t r o i s  r é g i o n s  i n s i s t a i e n t  t o u j o u r s  b e a u c o u p  s u r  l e  f a i t  q u e  l a
t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e  a  p r o v o q u é  l ’ e x i l  d ’ u n e  f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  
l a  p o p u l a t i o n  d u  c o n t i n e n t  a f r i c a i n ; c e  q u i  a  i n c o n t e s t a b l e m e n t
e n t r a î n é  u n e  d i v e r s i t é  f o r c é e  d e s  o r i e n t a t i o n s  c u l t u r e l l e s . S e s  e f f e t s
s o n t  a u s s i  r e s s e n t i s  c o m m e  u n e  s o r t e  d e  s é p a r a t i o n  p e r m a n e n t e  d ’ u n e
p o p u l a t i o n  i s s u e  d ’ a n c ê t r e s  c o m m u n s .
D a n s  c e t  e s p r i t , i l  e x i s t e  u n  a u t r e  c h a n t  d u  B é n i n  q u i  i l l u s t r e
c l a i r e m e n t  l a  d i s p e r s i o n  f o r c é e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a f r i c a i n e , e t  p a r t i c u -
l i è r e m e n t  d e  l a  c ô t e  o c c i d e n t a l e  d e  l ’ A f r i q u e :
O h , y e n f i  r h e n  z a  m e  l e n  h o m e h ,
Y e  d a  s i n o  w a i  d o  m i e
Y e  f i r i n  w e  m e n u
D e  Y o v o h  w a  m e w i  t o m e h
N u  w e  y e  g b o l o  l e  o
O n u  n e  l e  k o  m e o
Y e  f i r i n  m e  h e  m e h n u
D e  Y o r o  l e  w a  m e w i  t o  m e h
N u  w e  Y  y o v o h  l o  l e  o
O n u  l e  k u  y o n  o
O h  y e n f i  o  z a n  m e  l e n  h o m e h
Y e  d a  s i n o  w a i  d o  m i e
Y e  n o  s o  v i , s o i  A m e r i c a ,
B u  n o  j o  t a d o , s o i  A f r i c a
Y e  n o  s u  a  s u  l e , s o i  Y o r u b a
N g o n o  j a  s i  d o  s o i  A z i  y e h ,
O  y e n f i  r e n  z a  m e  l e n  h o m e h
Y e  d a  s i  n o  w a i  d o  m i e
L i t t é r a l e m e n t , c e  c h a n t , q u i  n ’ e s t  r e p r o d u i t  i c i  q u e  p o u r  
m e t t r e  e n  é v i d e n c e  s o n  e f f e t  d e  s o n o r i t é , d é p l o r e  l a  v e n u e  d e s
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
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E u r o p é e n s  q u i  o n t  b o u l e v e r s é  l a  v i e  q u o t i d i e n n e  d e s  A f r i c a i n s .
L ’ a u t e u r  p a r l e  d e  l a r m e s  q u i  c o u l e n t  d e  s e s  y e u x  q u a n d  i l  s e  s o u v i e n t
d e  c e  q u e  l e s  E u r o p é e n s  ( Y o v o h )  o n t  f a i t  à  l ’ A f r i q u e . I l  c i t e  l ’ e x e m -
p l e  d ’ h o m m e s  e t  d e  f e m m e s  q u i  o n t  é t é  e m p o r t é s . L e s  p è r e s  o n t  é t é
d é p o r t é s  e t  l e s  f i l s  s o n t  r e s t é s ; l e s  f e m m e s  o n t  é t é  s é p a r é e s  d e  l e u r s
m a r i s  e t c …  L e  c h a n t  e x p r i m e  l a  d i f f i c u l t é  d ’ o u b l i e r  c e  q u ’ a  r e p r é -
s e n t é  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  e t  l e s  c o n s é q u e n c e s  d é v a s -
t a t r i c e s  q u ’ e l l e  a  e u e s  s u r  l a  p o p u l a t i o n  a f r i c a i n e .
L e  m o t  « e s c l a v e »
D i f f é r e n t e s  e x p r e s s i o n s  e x i s t e n t  d a n s  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d e  l a  p o p u l a -
t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n  p o u r  d i r e  l e  m o t  
« e s c l a v e » . L e s  Y o r o u b a  d u  N i g e r i a  p a r l e n t  d ’ E r u . L e u r s  h o m o l o g u e s
I g b o  d i s e n t  O r u  o u  O h u , c o m m e  l e s  A r o . P a r m i  l e s  F o n  d ’ A b o m e y  e t
l e s  E g u n  d e  P o r t o  N o v o , q u i  s o n t  d e u x  c o m m u n a u t é s  d u  B é n i n , l e s
e s c l a v e s  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  d é s i g n é s  p a r  l e s  m o t s  M e h i h o  e t  M e s i s a .
L e s  A s h a n t i  d u  G h a n a  l e s  a p p e l l e n t  A k w a a , t a n d i s  q u e  l e s  E w é  d e  l a
m ê m e  r é g i o n  d i s e n t  K l u v i . Q u a n t  a u x  F a n t i , i l s  l e s  d é s i g n e n t  s o u s  l e
n o m  d e  D o n k o r .
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  l a  p o p u l a t i o n  d u  N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n
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I I . L a  t r a i t e  n é g r i è r e
t r a n s a t l a n t i q u e  e t  
s e s  m o d a l i t é s
I l  a p p a r a î t  c l a i r e m e n t , e n  f o n c t i o n  d e  c e  q u i  p r é c è d e , q u e  l a  t r a i t e
t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s , s o u v e n t  m e n t i o n n é e  d a n s  l a  t r a d i t i o n
o r a l e  d e s  p o p u l a t i o n s  d u  N i g e r i a , d u  B é n i n  e t  d u  G h a n a , e s t  p e r ç u e
c o m m e  u n  é v é n e m e n t  h o n t e u x . I l  r e s s o r t  d e s  t é m o i g n a g e s  q u e , d a n s
l e s  p r e m i e r s  t e m p s , l a  t r a i t e  a  t r o u v é  u n  s o l i d e  f o n d e m e n t  d a n s  l a
c o n f i g u r a t i o n  s o c i o - p o l i t i q u e  p r é e x i s t a n t e , d o n t  l ’ e s c l a v a g e  f a i s a i t
p a r t i e .
L e s  r é c i t s  d e s  n a r r a t e u r s  q u i  é v o q u e n t  l a  s t r a t é g i e  d ’ i m p l a n t a -
t i o n  d e s  n é g o c i a n t s  q u i  m i r e n t  e n  p l a c e  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e  f o n t
a p p a r a î t r e  u n  s c h é m a  u n i f o r m e  d a n s  l e s  t r o i s  r é g i o n s  é t u d i é e s .
D é b u t  d e  l a  t r a i t e
L e s  m a r c h a n d s  e u r o p é e n s  s e r a i e n t  a r r i v é s  d a n s  l a  z o n e  c ô t i è r e  d e s  r é g i o n s
c o n c e r n é e s  a v e c  d e s  a m b i t i o n s  c o m m e r c i a l e s  q u i  d é p a s s è r e n t  r a p i d e m e n t
l e  t r o c  d e  b i e n s  d e  c o n s o m m a t i o n  e n t r e  l e s  A f r i c a i n s  e t  e u x .
D e s  t é m o i g n a g e s , i l  r e s s o r t  q u e  l e s  m a r c h a n d s  d e  l a  t r a i t e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  s ’ é t a i e n t  e n g a g é s  d a n s  c e  n é g o c e  e n  c o m m e n ç a n t  p a r
é c h a n g e r  d e s  b i e n s  c o m m e r c i a u x  c o n t r e  l e s  p r o d u i t s  l o c a u x . L e s
t é m o i g n a g e s  o r a u x  i n f o r m e n t  é g a l e m e n t  q u e  l e s  E u r o p é e n s  i n c l u a i e n t
d e s  a r t i c l e s  d o n t  i l s  s a v a i e n t  q u ’ i l s  p l a i s a i e n t  à  l a  p o p u l a t i o n , t o u t  p a r -
t i c u l i è r e m e n t  d e s  m i r o i r s , d u  s u c r e , d e s  f u s i l s  e t  d e s  m u n i t i o n s , d e s
é t o f f e s  e t  d e s  b o u t e i l l e s  d ’ a l c o o l  j o l i m e n t  d é c o r é e s . S e l o n  c e r t a i n s , c e s
b o u t e i l l e s , m ê m e  v i d e s , é t a i e n t  a p p r é c i é e s  p a r  l a  p o p u l a t i o n .
L e s  n é g o c i a t i o n s  a u r a i e n t  c o m m e n c é  s o u s  f o r m e  d ’ é c h a n g e s
p r e s q u e  s a n s  f r a c a s  q u i  é t a i e n t  i n i t i a l e m e n t  m a r q u é s  p a r  l a  p e u r  d u
c ô t é  d e s  A f r i c a i n s . I l  p a r a î t  q u e  l e s  E u r o p é e n s  p o s a i e n t  l e s  o b j e t s  p a r
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t e r r e  e t  r e c u l a i e n t  e t  q u e  l e s  A f r i c a i n s , c e n s é s  ê t r e  d e s  c h e f s  
t r a d i t i o n n e l s , p o s a i e n t  l e u r s  a r t i c l e s  à  c ô t é  d e  c e u x  d e s  E u r o p é e n s
e t  r e c u l a i e n t  à  l e u r  t o u r . A p r è s  s ’ ê t r e  a s s u r é e  q u e  l ’ é c h a n g e  é t a i t
é q u i l i b r é , c h a q u e  p a r t i e  r a m a s s a i t  l e s  b i e n s  é c h a n g é s  e t  p a r t a i t . L a
c r a i n t e  s e  d i s s i p a  b i e n t ô t  e t  l e s  A f r i c a i n s  s e  s e n t i r e n t  d e  p l u s  e n  p l u s
à  l ’ a i s e  a v e c  l e u r s  p a r t e n a i r e s  c o m m e r c i a u x .
C e t t e  r e l a t i o n  c o m m e r c i a l e  i n i t i a l e  a u r a i t  é v o l u é  p r o g r e s s i v e -
m e n t  j u s q u ’ à  l ’ é c h a n g e  d ’ A f r i c a i n s  c o n t r e  l ’ a c h a t  d e  b i e n s  c o m m e r -
c i a u x  e u r o p é e n s .
À  l ’ é p o q u e  o ù  f u t  p r a t i q u é e  l a  t r a i t e , l a  r i c h e s s e  d e s  m a r c h a n d s
d ’ e s c l a v e s  t r a d i t i o n n e l s  a u r a i t  a u g m e n t é  a v e c  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s
i n s t r u m e n t s  d e  c a p t u r e  q u i  l e u r  é t a i e n t  f o u r n i s  p a r  l e u r s  p a r t e n a i r e s
e u r o p é e n s .
I l  a p p a r a î t  d o n c  q u e  l ’ h i s t o i r e  d e  l a  p r a t i q u e  d e  l ’ e s c l a v a g e  e t
d e  l a  t r a i t e  s ’ e s t  t r a n s m i s e  d e  g é n é r a t i o n  e n  g é n é r a t i o n  j u s q u ’ à  a u j o u r -
d ’ h u i  p a r  d e s  c o n t e s  p o p u l a i r e s , d e s  r é c i t s , d e s  p r o v e r b e s , d e s  c h a n t s ,
d e s  p e i n t u r e s  s u r  t o i l e , d e s  b a s - r e l i e f s  a i n s i  q u e  p a r  l e s  r e l a t i o n s  p e r -
s o n n e l l e s  a v e c  l a  p o p u l a t i o n  q u i  a  h é r i t é , a c h e t é  o u  v e n d u  d e s  b â t i -
m e n t s  o u  d e s  o b j e t s  l i é s  à  l a  t r a i t e .
L a  r e c h e r c h e  i n d i q u e  q u e  l e s  t é m o i g n a g e s  o r a u x  s u r  l ’ e s c l a v a g e  e t
l a  t r a i t e  o n t  é t é  p r é s e r v é s  p a r  l e s  h a b i t a n t s  a u  f i l  d u  t e m p s  p a r  l a  r e p r é s e n -
t a t i o n  d e  l e u r s  e x p é r i e n c e s . E t  c o m m e  i l s  n ’ a v a i e n t  p a s  a c c è s  à  l ’ é c r i t  o u
a u x  m é d i a s  é l e c t r o n i q u e s , i l s  o n t  t r a n s m i s  p r o g r e s s i v e m e n t  l e u r s  i d é e s
g r â c e  à  c e s  d i v e r s  m o d e s  d ’ e x p r e s s i o n , q u i  e x i s t e n t  e n c o r e  a u j o u r d ’ h u i .
E n  d e h o r s  d e  l a  s i m i l a r i t é  q u i  a  é t é  o b s e r v é e  d a n s  l a  t r a d i t i o n
o r a l e  q u i  s ’ e s t  c o n s t r u i t e  a u  f i l  d u  t e m p s  e t  q u i  s ’ e s t  f o n d é e  s u r  l a  m i s e
e n  p l a c e  i n i t i a l e  d e s  n é g o c i a n t s  d e  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e , i l  e x i s t e  d e s
v a r i a n t e s  n o t a b l e s  d a n s  l e s  é l é m e n t s  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  r e c u e i l l i s
d a n s  c h a c u n e  d e s  t r o i s  z o n e s  c o n c e r n a n t  l e  c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e
d e s  e s c l a v e s .
C ’ e s t  p o u r q u o i  l e s  t é m o i g n a g e s  r e l a t i f s  à  l a  t r a d i t i o n  o r a l e
c o n c e r n a n t  l ’ e s c l a v a g e  e t  l e  c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  a u
N i g e r i a , a u  G h a n a  e t  a u  B é n i n  s e r o n t  p r é s e n t é s  s é p a r é m e n t .
L ’ e s c l a v a g e  e t  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  a u  N i g e r i a
A u  N i g e r i a , l a  t r a d i t i o n  o r a l e  c o n c e r n a n t  l ’ e s c l a v a g e  e s t  t r è s  l a r g e -
m e n t  l i é e  a u x  a c t i v i t é s  d e s  r o i s  e t  d e s  c h e f s  d u  p a y s  à  l ’ é p o q u e  q u i  a
p r é c é d é  l a  p r a t i q u e  d e  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e . C e s  a c t i v i t é s  é t a i e n t
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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f o n d é e s  s u r  l e s  g u e r r e s  i n t e r  t r i b a l e s  q u i  é t a i e n t  e n d é m i q u e s  d a n s  l e
p a y s  à  l ’ é p o q u e . L e s  p r i s o n n i e r s  d e  g u e r r e  é t a i e n t  r é d u i t s  e n  e s c l a v a g e
e t  d o n c  a b s o r b é s  p a r  l a  c o m m u n a u t é  q u i  l e s  a v a i t  c a p t u r é s , m a i s  a v e c
l e  s t a t u t  d i s t i n c t  d ’ e s c l a v e s  e t  l a  s o u m i s s i o n  a s s o c i é e  à  c e t t e  c a t é g o r i e
s o c i a l e .
D a n s  l e  c o n t e x t e  d e s  p r a t i q u e s  e s c l a v a g i s t e s  e x i s t a n t e s , l e s
E u r o p é e n s  d é c o u v r i r e n t  d e s  a c t i v i t é s  c o m m e r c i a l e s  f l o r i s s a n t e s  d é r i -
v é e s  d e s  c o n f l i t s  i n t e r  t r i b a u x  o u  i n t e r c o m m u n a u t a i r e s  q u i  é t a i e n t
f r é q u e n t s  d a n s  l a  z o n e  c ô t i è r e  d e  l ’ A f r i q u e  o c c i d e n t a l e . L e s  b u t i n s
r a p p o r t é s  é t a i e n t  c o n s t i t u é s  d e  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  e t  m a t é r i e l l e s ;
l ’ a c c u m u l a t i o n  d ’ e s c l a v e s  d e v i n t  u n  s y m b o l e  d e  s t a t u t  s o c i a l . L e s
e s c l a v e s  d é s i g n é s  i c i  s o u s  l e  t e r m e  d ’ e s c l a v e s  d o m e s t i q u e s  é t a i e n t
e m p l o y é s  a u x  t r a v a u x  a g r i c o l e s  e t  d a n s  l e s  m a i s o n s .
C e s  p r a t i q u e s  é t a i e n t  f r é q u e n t e s  c h e z  l e s  r o i s , l e s  c h e f s , a i n s i
q u e  l e s  m e m b r e s  r i c h e s  e t  i m p o r t a n t s  d e  l a  s o c i é t é , e t  l e  n o m b r e  d ’ e s -
c l a v e s  é t a i t  u n  s i g n e  d e  p r o s p é r i t é .
L e s  f e m m e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  c e n s é e s  j o u e r  l e  d o u b l e  r ô l e  d e
m a î t r e s s e  e t  d ’ a i d e  d o m e s t i q u e , a l o r s  q u e  l e s  h o m m e s , q u i  é t a i e n t
p a r q u é s  e n  v i l l e , é t a i e n t  s u r t o u t  c h o i s i s  p o u r  l e u r  v i g u e u r  p h y s i q u e  e t
l e u r  b o n n e  s a n t é . I l s  é t a i e n t  c a s t r é s  a f i n  d e  n e  p a s  ê t r e  i n u t i l e m e n t
d i s t r a i t s  p a r  l e  s e x e  o p p o s é  e t  a u s s i  p o u r  f a v o r i s e r  l e  d é v e l o p p e m e n t
m o r p h o l o g i q u e  c o r r e s p o n d a n t . Q u a n d  l e s  E u r o p é e n s  a r r i v è r e n t , i l s
u t i l i s è r e n t  l e s  p r a t i q u e s  e x i s t a n t e s  e n  é c h a n g e a n t  l e u r s  p r é s e n t s
c o n t r e  d e s  e s c l a v e s  q u i  r e p r é s e n t a i e n t  u n e  v a l e u r  c o n s i d é r a b l e  e t
d ’ u n  a u t r e  o r d r e . C e  f u t  l e  d é b u t  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  d e v i n t  d o n c  u n e  s o u r c e  « f a c i l e »  d e  r e v e n u s
p o u r  l e s  r o i s  e t  l e s  p e r s o n n e s  r i c h e s  d e  l a  s o c i é t é . L e s  m a r c h é s  a u x
e s c l a v e s  a p p a r u r e n t  e n  r a i s o n  d e  l a  n é c e s s i t é  d e  m e t t r e  l a  m a r c h a n d i s e
h u m a i n e  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  n é g r i e r s .
B a d a g r y  e s t  é t r o i t e m e n t  a s s o c i é e  à  l ’ h i s t o i r e  d u  c o m m e r c e
t r a n s a t l a n t i q u e  a u  N i g e r i a . T o u t e s  l e s  a c t i v i t é s  a s s o c i é e s  à  l a  t r a i t e  o n t
i n s p i r é  d e s  r é c i t s  q u i  s e  d é r o u l e n t  d a n s  l a  « v i l l e  a n c i e n n e » , a i n s i
q u ’ e l l e  e s t  c o u r a m m e n t  d é s i g n é e  p a r  s e s  h a b i t a n t s  e t  s e s  v o i s i n s .
L ’ a c h a t  e t  l a  v e n t e  d e s  e s c l a v e s  a v a i e n t  l i e u  d a n s  l e s  m a r c h é s  d e
B a d a g r y  c o m m e  d a n s  d ’ a u t r e s  z o n e s  d e  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e .
L e  m a r c h é  d e  V l e k e t e  é t a i t  t r è s  c o n n u  e t  d e s  s o u r c e s  d i s p o n i -
b l e s  a u  p a l a i s  n o u s  a p p r e n n e n t  q u ’ i l  f u t  c r é é  a u  X V I
e
s i è c l e . E n  r a i s o n
d e s  r é c e n t s  t r a v a u x  d e  r e s t a u r a t i o n  d e  l ’ a n c i e n  m a r c h é  a u x  e s c l a v e s ,
c e t t e  r é f é r e n c e  h i s t o r i q u e  f i g u r e  s u r  l e  m u r  a v e c  l e s  r é c i t s  d e s  a c t i v i t é s
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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l i é e s  a u  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s , q u i  s o n t  r e p r é s e n t é e s  s o u s  f o r m e  d e
b a s - r e l i e f s .
L e  m a r c h é  a u x  e s c l a v e s  d e  V l e k e t e  é t a i t  l e  l i e u  o ù  l e s  p r o p r i é -
t a i r e s  d ’ e s c l a v e s  e t  l e s  b r a c o n n i e r s  s e  r e t r o u v a i e n t  p o u r  n é g o c i e r . C ’ e s t
l e  s i t e  d u  s a n c t u a i r e  d e  V l e k e t e  q u i  r e l è v e  d e  l ’ A p l o g a n , c h e f  t r a d i t i o n -
n e l  d e s  r i t u e l s  à  B a d a g r y . L à , l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  s o u m i s  à  d e s  c é r é m o -
n i e s  e t  r i t e s  d e  d é p a r t  p a r t i c u l i e r s . I l  y  a v a i t  n o t a m m e n t  d e s  d a n s e s  e t
d ’ a u t r e s  p r a t i q u e s  r i t u e l l e s  l i é e s  a u  v a u d o u , y  c o m p r i s  d e s  m é l o d i e s  e t
d e s  h y m n e s  q u ’ i l s  c h a n t a i e n t  a v a n t  d ’ ê t r e  c o n d u i t s  a u x  p o s t e s  d e  g a r d e .
C e r t a i n s  c a p t i f s  é t a i e n t  d é j à  f a m i l i a r i s é s  a v e c  c e s  p r a t i q u e s  t r a d i t i o n -
n e l l e s  t a n d i s  q u e  d ’ a u t r e s  é t a i e n t  i n i t i é s  a u  s y s t è m e  a p r è s  l e u r  a r r i v é e
a u  m a r c h é . O n  c o m p t a i t  s u r  l e  f a i t  q u e  l ’ e s p r i t  d e s  e s c l a v e s , p e n d a n t
q u ’ i l s  s ’ a d o n n a i e n t  a u x  p r a t i q u e s  t r a d i t i o n n e l l e s  d e  l ’ a d o r a t i o n
v a u d o u e , s e r a i t  a b s o r b é  p a r  l ’ e x e r c i c e  e t  v i d é  d e  t o u t e  a u t r e  p e n s é e .
L e s  s o u r c e s  d u  p a l a i s  d e  l ’ A k r a n  d e  B a d a g r y , W h e n o  A h o l u
M e n u  T o y i  I
e r
, m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r  c e t  a s p e c t  d u  c o m m e r c e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  à  B a d a g r y . O n  a p p r e n d  q u e  c e s  r i t u e l s  e t  p r a -
t i q u e s  v a u d o u s  o n t  c o n t r i b u é  a u x  p r a t i q u e s  e t  a u x  t r a d i t i o n s  d u  c u l t e
v a u d o u  p a r m i  l e s  d e s c e n d a n t s  d e s  e s c l a v e s  d a n s  d e s  l i e u x  c o m m e
H a ï t i , l e  B r é s i l , C u b a , e t c . . . O n  p e u t  v o i r  u n e  d e s c r i p t i o n  d e s  d i f f é -
r e n t e s  p h a s e s  d e  c e t t e  t r a n s a c t i o n  s o u s  f o r m e  d e  r e p r é s e n t a t i o n s  p i c -
t u r a l e s  s u r  l e s  m u r s  d u  m a r c h é  d e  V l e k e t e .
L e  m o u v e m e n t  d e s  e s c l a v e s  d u  m a r c h é  d e  V l e k e t e  s e  d é r o u l a i t
g é n é r a l e m e n t  l a  n u i t  e t  a u t a n t  q u e  p o s s i b l e  d a n s  d e s  p e t i t e s  r u e s  r e c u -
l é e s  a f i n  d e  d i s s i m u l e r  l ’ i d e n t i t é  d e s  c a p t i f s  e t  d e  c e r t a i n s  d e s  t r a i t a n t s
q u i  n e  v o u l a i e n t  p a s  ê t r e  d é n o n c é s . À  p a r t i r  d e  c e  m a r c h é , l e s  e s c l a v e s
d e v a i e n t  a l l e r  à  p i e d  j u s q u ’ a u x  b a r a c o n s  q u i  é t a i e n t  l e s  b â t i m e n t s  o ù
o n  l e s  p a r q u a i t  a v a n t  l e u r  t r a n s f e r t  v e r s  l e s  f o r t s  d e  d é t e n t i o n  o u  l e
p o i n t  d e  d é p a r t  v e r s  l e  N o u v e a u  M o n d e . À  l ’ é p o q u e  d u  c o m m e r c e  d e s
e s c l a v e s , l e s  b a r a c o n s  s e  t r o u v a i e n t  d a n s  d i f f é r e n t s  e n d r o i t s  d e s  z o n e s  d e
t r a i t e  e t  c e r t a i n s  d ’ e n t r e  e u x  e x i s t e n t  e n c o r e  a u j o u r d ’ h u i  à  B a d a g r y .
L e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  g a r d é s  d a n s  c e s  b â t i m e n t s  j u s q u ’ à  c e  q u e
l e s  a c h e t e u r s  o u  l e s  i n t e r m é d i a i r e s  l e s  e m m è n e n t ; m a i s , s i  d ’ a u t r e s
e s c l a v e s  é t a i e n t  a c h e t é s  e t  q u ’ i l s  r e s t a i e n t  à  l ’ i n t é r i e u r , o n  p r o c é d a i t
e n s u i t e  a u  t r a n s f e r t  d e  l ’ a n c i e n  s t o c k  v e r s  u n  f o r t  p l u s  g r a n d , d o n t  l ’ u n
e s t  d e v e n u  l a  p r i s o n  n i g é r i a n e  d e  B a d a g r y .
D e  l ’ u n  d e  c e s  d e u x  l i e u x  d e  d é t e n t i o n , i l s  é t a i e n t  c o n d u i t s  
a u  b a t e a u  q u i  l e s  a t t e n d a i t  p o u r  l e s  t r a n s p o r t e r  d e  l ’ a u t r e  c ô t é  d e  l a
c i t é , a u  v i l l a g e  d e  G b e r e f u . L e s  e s c l a v e s  d e v a i e n t  f a i r e  e n v i r o n  d e u x
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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k i l o m è t r e s  à  p i e d  e t  p a s s e r  l e  l i e u  s u r n o m m é  « p o i n t  d e  n o n - r e t o u r » .
À  p a r t i r  d e  l à , o n  l e s  e m m e n a i t  s u r  l e  n a v i r e  q u i  l e s  t r a n s p o r t e r a i t
j u s q u ’ a u  N o u v e a u  M o n d e .
L ’ h i s t o i r e  d e  H u n t o  K o n u
S ’ i l  y  a  u n e  h i s t o i r e  t r è s  c o n n u e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  B a d a g r y ; c ’ e s t
c e l l e  d ’ « H u n t o  K o n u » , i n s p i r é e  d e s  a c t i v i t é s  l i é e s  a u  c o m m e r c e  d e s
e s c l a v e s  d a n s  l a  r é g i o n . E l l e  r a c o n t e  q u ’ i l  y  a v a i t  u n  n é g r i e r  B l a n c  q u i
m e n a i t  d e s  a c t i v i t é s  d e  t r a i t e  d a n s  l a  z o n e  c ô t i è r e  e n  A f r i q u e  o c c i d e n -
t a l e . C o m m e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  é t a i t  u n e  a c t i v i t é  é c o n o m i q u e  p r é d o -
m i n a n t e  à  B a d a g r y , u n  i n d i v i d u  i n f l u e n t  c o m m e  H u n t o  K o n u , q u i
s i g n i f i e  « l ’ a r m a t e u r  s o u r i a n t »  n e  p o u v a i t  q u ’ ê t r e  i m p l i q u é  d a n s
l a  p o l i t i q u e  l o c a l e  d e  l a  v i l l e . I l  m o u r u t  e t  f u t  e n t e r r é  à  B a d a g r y  e t  
s a  n o t o r i é t é  n e  s e m b l e  p a s  a v o i r  d i m i n u é  e n  d é p i t  d u  f a i t  q u ’ i l  e s t
d é c é d é  d e p u i s  l o n g t e m p s .
À  B a d a g r y , c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  o n t  e x p r i m é  l e u r s  i d é e s
c o n c e r n a n t  l ’ e s c l a v a g e  e t  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  s o u s  f o r m e
d e  p o è m e s ; q u e l q u e s  u n s  s o n t  r e p r o d u i t s  c i - a p r è s :
R i v i è r e s  d e  l a r m e s
T o u t  a u t o u r  d e  l a  v i l l e  a n c i e n n e
D e s  é t e n d u e s  d ’ e a u  e t  d e  s a b l e
C o m m e  u n  c o r d o n  d e  p r o t e c t i o n
M a i s  c e l a  p o u r r a i t - i l  e x p l i q u e r
Q u e  s o n  m a î t r e  a i t  é t é  s a n s  d é f e n s e ?
L u i  d o n t  l e s  s u j e t s  o n t  h é r i t é
L ’ h i s t o i r e  a g i t é e  d e  l ’ i n f â m e  m a r c h é ,
S a  m a r c h a n d i s e , e m b l è m e  d e  s a  n o t o r i é t é ,
D e  s e s  l a r m e s  a  f a i t  g o n f l e r
L e s  f l o t s  d e  l ’ o c é a n ,
L ’ u n , t r o u b l é  d a n s  s o n  r e m o r d s  t r a n q u i l l e ,
S e r v i t  a u  p a s s a g e  d e  l a  m a r c h a n d i s e ,
L ’ a u t r e  p r o t e s t e  e n c o r e  d ’ a v o i r  p a r t i c i p é
A u  t r a n s i t  e t  à  l a  v e n t e  d e s  « b i e n s  r e s t a n t s » ,
S i  s e u l e m e n t  i l s  p o u v a i e n t  d i v u l g u e r  l e u r s  s e c r e t s ,
O n  s ’ é t o n n e r a i t  d e  l a  m u l t i t u d e  d ’ â m e s
Q u i  f u r e n t  e m p r i s o n n é e s  p e n d a n t  d e s  a n n é e s ,
E t  q u i  d e m a n d e n t  r é p a r a t i o n .
( A D E W A L E  M I C H A E L  G B E N U P O )
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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H u n t o k o n u
A m i  d e  c œ u r  d ’ O g u !
L e  d i e u  d e s  m e r s  l o i n t a i n e s .
S e r p e n t  d a n s  l e  j a r d i n  d ’ E d e n
D e  t o n  f r u i t  n o u s  g a r d o n s  u n e  a m e r t u m e .
T a n t  d ’ a n n é e s  a p r è s  t o n  d é p a r t
L e  f l é a u  q u e  t u  i n c a r n a i s
D e m e u r e  p e r n i c i e u x  d a n s  n o s  c œ u r s .
L a  f e r m e  q u e  t u  a r p e n t a i s  d e  t e s  b o t t e s  f e r r é e s
N e  p e u t  p l u s  p r o d u i r e  d e  f r u i t s .
L e s  m a i s o n s  d é v a s t é e s  p a r  t a  l a n g u e  d e  d r a g o n
S o n t  e n c o r e  e n  f l a m m e s .
I l  y  a  d e s  b r a i s e s  b r û l a n t e s
S o u s  l e s  c e n d r e s  d ’ H u n v e n u .
L e s  f r a c t u r e s  c a u s é e s  p a r  t e s  b o t t e s  f e r r é e s  n ’ o n t  p a s  c i c a t r i s é .
L e s  m a u v a i s  c o u p s  p o r t é s  p a r  t o n  f o u e t  e n  c u i r  d ’ h i p p o p o t a m e
N o u s  o n t  l a i s s é  d a n s  l e  d o s  d e s  b a l a f r e s  s a n g l a n t e s .
H u n t o k o n u ,
T u  n o u s  p o u r s u i s  c o m m e  u n  d é m o n !
C o m m e n t  p o u r r i o n s - n o u s  t ’ o u b l i e r  s i  a i s é m e n t ?
E s t - c e  à  c a u s e  d e s  r u i n e s  d é s o l é e s
Q u e  n o u s  v o y o n s  c h a q u e  j o u r  d e  t o u s  c ô t é s ?
O u  p a r c e  q u e  n o t r e  r a c e  e s t  d é c h i r é e ?
E s t - c e  l e  g e r m e  d e  l a  p e u r  d a n s  n o s  c œ u r s
O u  l e  d é m o n  d u  s o u p ç o n
M i n a n t  n o t r e  u n i t é ?
S e r a i e n t - c e  l e s  t r a c e s  s a n g l a n t e s
Q u ’ o n t  l a i s s é e s  t e s  p a s  l o u r d s
O u  l e s  g é m i s s e m e n t s  s a n s  f i n  d e  m i l l i o n s  d ’ â m e s
D é t r u i t e s , à  c a u s e  d ’ u n  s e u l  p é c h é
L a  c o u l e u r  d e  l e u r  p e a u ?
H u n t o k o n u
T u  a s  s o u i l l é  n o s  c œ u r s
A v e c  l a  f i e n t e  d u  c a m é l é o n
Q u ’ i l  n ’ e s t  p a s  p o s s i b l e  d ’ e f f a c e r
T a n t  d ’ a n n é e s  a p r è s  t a  c h u t e
S u r  l ’ a u t e l  s a c r i f i c i e l  d e  k u t o b o s u
( O L A I D E  B A B A T U N D E  M E S E W A K U )
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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D ’ a u t r e s  o n t  e x p r i m é  c e s  i d é e s , p o u r  l a  p l u p a r t  i s s u e s  d e s  r é c i t s
d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  e t  q u i  l e u r  o n t  é t é  t r a n s m i s e s  p a r  l e s  g é n é r a t i o n s
p r é c é d e n t e s , s o u s  f o r m e  d e  d a n s e s .
O n  e n  t r o u v e  u n  e x e m p l e  t y p i q u e  d a n s  l a  « d a n s e  d e  l a
l i b e r t é » , s p e c t a c l e  q u i  d é c r i t  l e s  é v é n e m e n t s  l i é s  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e
t r a n s a t l a n t i q u e  d a n s  l a  r é g i o n  e t  q u i  s ’ a c h è v e  p a r  l a  r u p t u r e  d e s  c h a î n e s
d e  l a  c a p t i v i t é  c o n d u i s a n t  à  l a  l i b e r t é . L a  d a n s e , q u i  a  f a i t  l ’ o b j e t  d ’ u n e
é t u d e  q u i  s ’ i n s c r i t  d a n s  l e  c o n t e x t e  d u  N a t i o n a l  p r o g r e s s  ( v o i r
S i m p s o n , 1 9 9 2 ) , s ’ e s t  t r o u v é e  m o d i f i é e  a u  f i l  d e s  a n n é e s , e t  s ’ e s t  d é v e -
l o p p é e  p o u r  s ’ a d a p t e r  à  l a  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e  c r o i s s a n t e  q u i  a c c o m -
p a g n e  l a  q u e s t i o n  d u  c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  à  B a d a g r y .
E n  r a i s o n  d e  l a  p o s i t i o n  i m p o r t a n t e  d e  B a d a g r y  c o m m e  e n
t a n t  q u e  g r a n d  p o r t  d e  l a  t r a i t e  a u  N i g e r i a , l e  p a l a i s  d e  W h e n o  A h o l u
M e n u  T o y i  1 e r , A k r a n  d e  B a d a g r y , a  b e a u c o u p  e n c o u r a g é  l e s  h a b i t a n t s
d e  B a d a g r y , a i n s i  q u e  l e s  c h e r c h e u r s  e t  l e s  v i s i t e u r s  q u i  s o u h a i t e r a i e n t
p r o p o s e r  d i v e r s e s  f o r m e s  d ’ e x p r e s s i o n  l i t t é r a i r e  i n s p i r é e s  p a r  l ’ e s c l a -
v a g e  e t  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  à  B a d a g r y .
C ’ e s t  p o u r q u o i  l ’ i n t e r p r é t a t i o n  d e  p i è c e s , l e s  s p e c t a c l e s  d e
c h a n t s  e t  d e  p o é s i e s , a i n s i  q u e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  d e s  t r a v a u x
d e  r e c h e r c h e  o n t  r e ç u  d e  p l u s  e n  p l u s  d ’ e n c o u r a g e m e n t s  e t  d e  s i g n e s
d ’ a p p r é c i a t i o n  d e  l a  p a r t  d e  W h e n o  A h o l u  M e n u  T o y i  1 e r , A k r a n  d e
B a d a g r y , a i n s i  q u e  d e  l ’ e n s e m b l e  d e s  m e m b r e s  d u  c a b i n e t  r o y a l .
E n  g u i s e  d ’ e x e m p l e , l a  J o u r n é e  i n t e r n a t i o n a l e  d u  s o u v e n i r  d e
l a  t r a i t e  n é g r i è r e  e t  d e  s o n  a b o l i t i o n  a  é t é  c é l é b r é e  à  B a d a g r y , a u
N i g e r i a , e n  l ’ a n  2 0 0 0 , p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  l o c a l . L ’ u n  d e s  é v é n e -
m e n t s  r e m a r q u a b l e s  d e  c e t t e  c é l é b r a t i o n  a  é t é  u n  s p e c t a c l e  d r a m a -
t i q u e  c o n ç u  p a r  A f o l a b i  H u n k a n l i n , f a m i l i è r e m e n t  d é s i g n é  s o u s  l e
n o m  d e  « I j i n l a » , j e u n e  a r t i s t e  p r o m e t t e u r  q u i  s ’ e s t  f a i t  u n e  p l a c e  d a n s
l e  d o m a i n e  d e  l a  s e n s i b i l i s a t i o n  à  l ’ e s c l a v a g e  e t  d e  s a  p r é v e n t i o n  a u
N i g e r i a . L a  p i è c e , q u i  c o n s t i t u e  u n e  r e c o n s t i t u t i o n  p r é c i s e  e t  e f f i c a c e
d u  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s , é t a i t  i n t e r p r é t é e  p a r  d e  t r è s  j e u n e s  a c t e u r s
d o n t  l e s  p r e s t a t i o n s  é m u r e n t  f o r t e m e n t  l e s  s p e c t a t e u r s  q u i  é t a i e n t
v e n u s  t r è s  n o m b r e u x  p o u r  r e g a r d e r  l a  p a r a d e  d e s  « e s c l a v e s » .
J ’ a i  é g a l e m e n t  e u  l e  p r i v i l è g e  d ’ a s s i s t e r  à  l a  m a n i f e s t a t i o n , q u i
s u s c i t a  d e s  é l o g e s  d e  l a  p a r t  d u  r o i , W h e n u  A h o l u  M e n u  T o y i  1 e r , d u
P r é s i d e n t  d u  g o u v e r n e m e n t  l o c a l , l ’ h o n o r a b l e  M o s e s  O w o l a b a n i , a i n s i
q u e  d u  r e p r é s e n t a n t  d e  l ’ U N E S C O  q u i  é t a i t  a u s s i  p r é s e n t  p o u r  l ’ o c -
c a s i o n , e t  d e  c e u x  q u i  s e  v i r e n t  a i n s i  r a p p e l e r  l e s  e x p é r i e n c e s  d o u l o u -
r e u s e s  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  a u  N i g e r i a  e t  d a n s  l ’ e n s e m b l e  d e  l ’ A f r i q u e .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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E n  d é p i t  d e s  é m o t i o n s  s o u l e v é e s  p a r  l e  s p e c t a c l e  d r a m a t i q u e ,
u n e  f a i b l e  m a i s  n o t a b l e  p r o p o r t i o n  d e s  s p e c t a t e u r s , y  c o m p r i s  l e  r e p r é -
s e n t a n t  d e  l ’ U N E S C O , f i t  o b s e r v e r  q u e  c e r t a i n s  j e u n e s  s e m b l a i e n t  t r è s
é l o i g n é s  d e s  r é a l i t é s  d e  l ’ é v é n e m e n t  e t  d e  l ’ e x p é r i e n c e  d o n t  i l s  é t a i e n t
l e s  i n t e r p r è t e s . T o u t e f o i s , l e  f a i t  q u e  l e  m e s s a g e  s o i t  p a s s é  c o n c e r n a n t
l ’ e x p é r i e n c e  d u  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s  a  d é m o n t r é  q u e  l e s  j e u n e s  o n t
a s s i m i l é  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e s  h i s t o i r e s  q u i  l e u r  o n t  é t é  t r a n s m i s e s  p a r  l a
t r a d i t i o n  o r a l e  e t  q u i  l e u r  o n t  é t é  r a c o n t é e s  d e  g é n é r a t i o n  e n  g é n é r a -
t i o n  p a r  l e s  a n c i e n s  d e  l e u r  f a m i l l e  e t  d e  l e u r  c o m m u n a u t é .
D e  m ê m e , c ’ e s t  à  p a r t i r  d u  p a l a i s  q u e  c e r t a i n e s  i n f o r m a t i o n s
r e m a r q u a b l e s  s u r  l ’ e x i s t e n c e  d e  b a r a c o n s  q u e l q u e  p e u  d i s s i m u l é s  à  l a
v u e  d u  p u b l i c  o n t  é t é  r e c u e i l l i e s  a u  c o u r s  d u  t r a v a i l  d e  r e c h e r c h e  q u i
a  p r é c é d é  l a  r é d a c t i o n  d u  p r é s e n t  r a p p o r t . C e s  b a r a c o n s  o n t  é t é  c o n s -
t r u i t s  à  l ’ é p o q u e  o ù  l e  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s  é t a i t  à  s o n  a p o g é e  à
B a d a g r y  e t  s e  t r o u v e n t  s u r  l ’ u n  d e s  i t i n é r a i r e s  o ù  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t
c o n d u i t s  e t  p a r q u é s  a v a n t  l e u r  t r a n s p o r t .
I l  r e s s o r t  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  q u e  c e s  b a r a c o n s  a p p a r t e n a i e n t  à
d ’ a n c i e n s  m a r c h a n d s  d ’ e s c l a v e s , d o n t  f a i s a i e n t  p a r t i e  l e s  g r a n d s  c h e f s
d e  B a d a g r y .
L ’ u n e  d e s  m a i s o n s  o ù  l ’ o n  g a r d a i t  l e s  e s c l a v e s  e x i s t e  e n c o r e
d a n s  l e  p a l a i s  d ’ A h w a h j i g o h  p l a c é  s o u s  l e  c o n t r ô l e  r o y a l  d u  J e n g e n  d e
B a d a g r y . L a  m a i s o n  d e s  e s c l a v e s  é t a i t  p a r a î t - i l  o c c u p é e  e t  c o n t r ô l é e
p a r  l e s  m a r c h a n d s  d ’ e s c l a v e s  f r a n ç a i s  v e r s  l e  X V I I
e
s i è c l e . D ’ a p r è s  l e s
s o u r c e s  d i s p o n i b l e s  d a n s  c e t t e  r é s i d e n c e  r o y a l e , i l  e s t  c l a i r e m e n t  é t a b l i
q u e  l e s  m a r c h a n d s  d ’ e s c l a v e s  f r a n ç a i s  é t a i e n t  e n  r e l a t i o n  c o m m e r c i a l e
d i r e c t e  a v e c  A h w a n j i g o h  e t  p r e n a i e n t  l i v r a i s o n  d e  l e u r s  c o n t i n g e n t s
d ’ e s c l a v e s  a u  p a l a i s  à  l ’ é p o q u e  d e  l a  t r a i t e .
U n  b a r a c o n  e x i s t e  e n c o r e  d a n s  l e s  b â t i m e n t s  d u  p a l a i s , t o u t
p r è s  d u  l a g o n . C ’ e s t  à  p a r t i r  d e  l à  q u e  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  t r a n s f é r é s
v e r s  l e  f o r t  d e  d é t e n t i o n  o u  t r a n s p o r t é s  d i r e c t e m e n t  à  t r a v e r s  l e  l a g o n
v e r s  l e  v i l l a g e  d e  G b e r e f u .
C e r t a i n s  b a r a c o n s  e t  b â t i m e n t s  c o n t e n a n t  d e s  r e l i q u e s  d ’ e s c l a -
v e s  a t t i r e n t  a c t u e l l e m e n t  b e a u c o u p  l ’ a t t e n t i o n  d u  p u b l i c  à  B a d a g r y  e n
r a i s o n  d e s  i n s t a l l a t i o n s  t o u r i s t i q u e s  q u i  l e u r  o n t  é t é  a d j o i n t e s . I l  y  a  l a
r é s i d e n c e  d e  W i l l i a m  S e r i k i  A b b a s  e t  l a  m a i s o n  d e s  e s c l a v e s  d e  M o b e e .
L e s  d e u x  m a i s o n s  c o n t i e n n e n t  d u  m a t é r i e l  c o n c e r n a n t  l ’ a b o l i t i o n  d u
c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s .
L a  f a m i l l e  d ’ u n  a n c i e n  m a r c h a n d  d ’ e s c l a v e s , W i l l i a m  S e r i k i
A b b a s  a  p a r  e x e m p l e  d a n s  s e s  a r c h i v e s  u n e  o m b r e l l e  q u i  f u t  o f f e r t e  p a r
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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l e s  P o r t u g a i s  a u  c o u r s  d u  X I X
e
s i è c l e . E l l e  p o s s è d e  é g a l e m e n t  u n e
p h o t o g r a p h i e  o ù  l ’ o n  v o i t  l e  p a r a s o l  t e n u  a u - d e s s u s  d e  l a  p e r s o n n e
q u i  r e ç o i t  l e  c a d e a u  l o r s  d ’ u n e  r é u n i o n .
D a n s  l ’ a n c i e n n e  m a i s o n  d e s  r e l i q u e s  d ’ e s c l a v e s  d e  M o b e e , l e s
c h a î n e s  d e s  p r i s o n n i e r s  e t  l e s  c i t e r n e s  d a n s  l e s q u e l l e s  i l s  b u v a i e n t  à
l ’ é p o q u e  o ù  l a  f a m i l l e  é t a i t  e n g a g é e  d a n s  l a  t r a i t e  o n t  é t é  p r é s e r v é e s
j u s q u ’ à  a u j o u r d ’ h u i .
À  L o k o j a , d a n s  l ’ É t a t  n i g é r i a n  d e  K o g i , l a  t r a d i t i o n  o r a l e  
r a p p o r t e  q u e  l e  m o n u m e n t , c o m p o s é  d e  d e u x  p i l i e r s  s é p a r é s , q u e  l ’ o n
a p p e l l e  « I r o n  o f  L i b e r t y »  ( f e r s  d e  l a  l i b e r t é ) , s e  t r o u v e  e n c o r e  à  
l ’ e n d r o i t  o ù  o n  l e s  a  p l a c é s  p o u r  s y m b o l i s e r  l ’ a n n o n c e  d e  l ’ a b o l i t i o n
d u  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s . D ’ a i l l e u r s , o n  d i t  q u e  c ’ e s t  l ’ e n d r o i t  o ù  l e s
e s c l a v e s  c a p t u r é s  o n t  é t é  l i b é r é s  à  l a  n o u v e l l e  d e  l ’ a b o l i t i o n  d e  l a  
t r a i t e .
D e  m ê m e , o n  r a c o n t e  q u e  l e  c a n o n  d u  p a l a i s  W a w u  ( A h o v i k o h
q u a r t e r s , B a d a g r y )  a  é t é  i n s t a l l é  d a n s  l e  c a d r e  d e  m e s u r e s  p r i s e s  p a r  
l e s  B r i t a n n i q u e s  p o u r  f a v o r i s e r  l e  m o u v e m e n t  p o u r  l ’ a b o l i t i o n  d e
l ’ e s c l a v a g e  à  B a d a g r y .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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D a n s  l a  p a r t i e  o r i e n t a l e  d u  N i g e r i a , l e s  É t a t s  d u  D e l t a  c o m -
m e r ç a i e n t  l e  l o n g  d e  l a  C r o s s  R i v e r . L ’ é t u d e  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d u
c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  a u  N i g e r i a  n e  s e r a i t  p a s  c o m -
p l è t e  s a n s  a b o r d e r  l a  q u e s t i o n  d e  l ’ i t i n é r a i r e  e t  d u  s y s t è m e  d e  f o n c -
t i o n n e m e n t  d e  l a  t r a i t e  d a n s  l ’ e s t  d u  p a y s .
L e s  p r i n c i p a l e s  z o n e s  d e  t r a i t e  é t a i e n t  B o n n y , B r a s s  e t  A r o c h u k w u .
L e s  A r o  ( c ’ e s t  a i n s i  q u ’ e s t  a p p e l é e  l a  p o p u l a t i o n  d ’ A r o c h u k w u )  p o u v a i e n t
d i r i g e r  l a  t r a i t e  d a n s  c e t t e  r é g i o n  e n  r a i s o n  d u  c o n t r ô l e  r e l i g i e u x  e t  p o l i -
t i q u e  q u ’ i l s  e x e r ç a i e n t  s u r  l a  p o p u l a t i o n . C e l a  s ’ e x p l i q u e  p a r  d e u x  f a c -
t e u r s . P r e m i è r e m e n t , I b i n i  U k p a b e , o r a c l e  d e  A r o c h u k w u , i n s p i r a i t  b e a u -
c o u p  d e  c r a i n t e  d a n s  l a  r é g i o n  d ’ I g b o l a n d  à  l ’ é p o q u e . E t  l e s  c o m m e r ç a n t s
e t  c o l o n s  a r o  é t a i e n t  c o n s i d é r é s  p a r  l e u r s  v o i s i n s  c o m m e  l e s  d e s c e n d a n t s
d ’ I b i n i  U k p a b e . D e u x i è m e m e n t , i l s  p o s s é d a i e n t  d e s  a r m e s  e t  d e s  m u n i -
t i o n s  d e  q u a l i t é  s u p é r i e u r e  d o n t  i l s  s e  s e r v a i e n t  p o u r  r é p r i m e r  t o u s  l e s
g r o u p e s  e n v i r o n n a n t s  q u i  a u r a i e n t  p u  m a n i f e s t e r  d e s  v e l l é i t é s  d e  r é s i s t a n c e
a u  s y s t è m e  d e  t r a i t e  q u ’ i l s  i m p o s a i e n t .
L e  r ô l e  t r è s  i m p o r t a n t  d e s  A r o  d a n s  l e s  a c t i v i t é s  d e  l a  t r a i t e
n é g r i è r e  d a n s  l a  p a r t i e  o r i e n t a l e  d u  N i g e r i a  e s t  t r è s  l a r g e m e n t  r e l a t é
p a r  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d e  l a  r é g i o n  e t  l ’ e n s e m b l e  d e s  r é c i t s  h i s t o r i q u e s .
C e s  r é c i t s  o r a u x  m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  p l u t ô t  q u e  s u r  l e s
i t i n é r a i r e s . I l  e n  r e s s o r t  q u e  l e s  A r o  o n t  m a i n t e n u  l e u r  c o n t r ô l e  s u r  l a
t r a i t e  e n  f a i s a n t  e n  s o r t e  q u e  l e u r  o r a c l e  s o i t  t r è s  l a r g e m e n t  r e c o n n u
e t  i n s p i r e  l a  r é v é r e n c e  e t  l a  p e u r  à  l e u r s  v o i s i n s .
L e s  A r o  o r g a n i s a i e n t  d e s  v e n t e s  a u x  e n c h è r e s  d ’ e s c l a v e s  s u r  l e s
m a r c h é s  d ’ U m o n , U k w a h , E y o n  e t  I t u . C e  d e r n i e r  é t a i t  l e  m a r c h é  l e
p l u s  p o p u l a i r e  à  l ’ é p o q u e . L e s  A r o c h u k w u  a v a i e n t  u n  p o u v o i r  c o n s i -
d é r a b l e  s u r  l e u r s  v o i s i n s  q u i  l e s  c r a i g n a i e n t  b e a u c o u p . S e l o n  l e
G u a r d i a n  d u  s a m e d i  4 a o û t  2 0 0 1 :
« I l s  u t i l i s a i e n t  l e s  A k u m a k u m a  c o m m e  l e u r s  a g e n t s .
A u  s u d , l a  r i v i è r e  E n y o n g  é t a i t  u n e  v o i e  d ’ a c h e m i n e m e n t  s u r
l a q u e l l e  p a s s a i e n t  d e s  c e n t a i n e s  d ’ e s c l a v e s  e n c h a î n é s  j u s q u ’ a u  g r a n d
m a r c h é  d ’ I t u »  ( p . 3 0 ) .
I l  e x i s t e  d e s  r e l i q u e s  d u  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s  d a n s  l e  c e n t r e
O k o r o  O j i , d a n s  l e  p a l a i s  d ’ E z e  A r o  ( p r o n o n c é  E z a r o ) .
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  a  m i s  e n  l u m i è r e  l ’ a s s i m i l a t i o n  d e  l a  c o m m u -
n a u t é  b r é s i l i e n n e  s u r  l ’ î l e  d e  L a g o s . D e s  m e m b r e s  d e  c e t t e  c o m m u -
n a u t é  s o n t  r e v e n u s  e n  A f r i q u e  e n  a p p o r t a n t  a v e c  e u x  d e s  é l é m e n t s  d e
l a  c u l t u r e  b r é s i l i e n n e  q u i  o n t  p r o f o n d é m e n t  m o d i f i é  l e  m o d e  d e  v i e
à  L a g o s . O n  t r o u v e  u n  e x e m p l e  d e  l ’ i n f l u e n c e  b r é s i l i e n n e  d a n s  l e  f e s -
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t i v a l  F a n t i , q u i  s ’ e s t  r é p a n d u  a u - d e l à  d e  l ’ e n c l a v e  d e  l ’ î l e  d e  L a g o s . L e
f e s t i v a l  c o n s i s t e  e n  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  d e  l ’ e x p é r i e n c e  d e s  d e s c e n -
d a n t s  d ’ e s c l a v e s  a u  B r é s i l . I l  a  c o n t r i b u é , a v e c  l a  c u l t u r e  g a s t r o n o -
m i q u e  i n t r o d u i t e  p a r  l a  c o m m u n a u t é  b r é s i l i e n n e , à  l a  p e r p é t u a t i o n  d e
l a  t r a d i t i o n  e t  d e  l a  m é m o i r e  d e  l ’ e s c l a v a g e  e t  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  à
L a g o s .
L ’ e s c l a v a g e  e t  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  a u  G h a n a
D e s  t r o i s  r é g i o n s  é t u d i é e s , c ’ e s t  l e  G h a n a  q u i  p o s s è d e  l e  p a t r i m o i n e
h i s t o r i q u e  l e  p l u s  i m p o r t a n t , s o u s  l a  f o r m e  d ’ é d i f i c e s  q u i  c o n s t i t u e n t
d e s  v e s t i g e s  m a t é r i e l s  d e s  a c t i v i t é s  l i é e s  à  l a  t r a i t e  t r a n s a t l a n t i q u e  d a n s
l a  z o n e  c ô t i è r e  d e  l ’ A f r i q u e  o c c i d e n t a l e . L e s  d i v e r s  f o r t s , c h â t e a u x  e t
q u e l q u e s  r é s i d e n c e s  q u i  p o s s è d e n t  e n c o r e  d e s  v e s t i g e s  d e  l ’ e s c l a v a g e
e x i s t e n t  e n c o r e  a u j o u r d ’ h u i .
L ’ u n e  d e  c e s  m a i s o n s , l a  F r a n k l i n  H o u s e , c o n t i e n t  d e s  v e s t i g e s
c o n s i d é r a b l e s  q u i  s e m b l e n t  i n d i q u e r  q u e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  n e  s e  l i m i t a i t  p a s  a u x  c h â t e a u x  e t  a u x  f o r t s  p o u v a n t  a b r i t e r
d e  t r è s  n o m b r e u x  e s c l a v e s . C e t t e  m a i s o n  e s t  s i t u é e  à  J a m e s t o w n  d a n s
l e  q u a r t i e r  O s u  d ’ A c c r a . S e l o n  l e  t é m o i g n a g e  d ’ E l l e e n  D . F r a n k l i n ,
â g é e  d e  8 0  a n s , l a  m a i s o n  f u t  a c h e t é e  p a r  s o n  d é f u n t  m a r i  à  d e s
f a m i l l e s  q u i  a v a i e n t  s e r v i  l e s  a n c i e n s  m a r c h a n d s  d ’ e s c l a v e s  e t  a v a i e n t
p a r  l a  s u i t e  h é r i t é  d e  l a  m a i s o n  à  l ’ a b o l i t i o n  d e  l a  t r a i t e . E n  f a i s a n t  l e
t o u r  d u  b â t i m e n t  p r i n c i p a l  d e  l a  m a i s o n , c o n s t r u i t e  d ’ a p r è s  E l l e e n
F r a n k l i n  v e r s  l e  X V I I
e
s i è c l e , o n  s ’ a p e r ç o i t  q u ’ u n  d o n j o n  a  é t é  c o n s -
t r u i t  d a n s  l a  m a i s o n , p a r  l e q u e l  l e s  e s c l a v e s  r a m e n é s  d u  m a r c h é  é t a i e n t
c o n d u i t s  v e r s  l a  m e r , q u i  s e  t r o u v e  j u s t e  d e r r i è r e  l e  b â t i m e n t .
S u r  l ’ u n  d e s  m u r s  d u  r e z - d e - c h a u s s é e  d e  c e  b â t i m e n t  a s s e z
d é l a b r é , o n  v o i t  t r è s  b i e n  l e  t r o u  p a r  l e q u e l  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t
n o u r r i s . L e s  c h a î n e s  a v e c  l e s q u e l l e s  i l s  é t a i e n t  a t t a c h é s , l e s  f e r s ,
u n  m o r c e a u  c a s s é  d e  l a  b a l a n c e  s u r  l a q u e l l e  o n  l e s  p e s a i t , u n e
l a n t e r n e  q u i  é t a i t  u t i l i s é e  d a n s  l e  d o n j o n  p a r  l e q u e l  p a s s a i e n t  l e s
e s c l a v e s  a v a n t  d ’ e m b a r q u e r  à  b o r d  d u  n a v i r e  q u i  s e  t r o u v a i t  l e  l o n g
d e  l a  c ô t e , a i n s i  q u e  d i f f é r e n t s  v e s t i g e s  s o n t  c o n s e r v é s  d a n s  u n  c o f -
f r e  q u e  l ’ a c t u e l l e  p r o p r i é t a i r e  c o n s e r v e  m a i n t e n a n t  a v e c  l e  p l u s
g r a n d  s o i n .
E l l e  v e i l l e  à  l ’ e n t r e t i e n  d e s  c o n t e n u s  d e  c e  c o f f r e  a u x  t r é s o r s  e n
l u b r i f i a n t  l e s  c h a î n e s  r é g u l i è r e m e n t  a f i n  d e  l e s  e m p ê c h e r  d e  s e  r o u i l l e r
e n c o r e  p l u s .
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A u  G h a n a , l e s  a f f r o n t e m e n t s  a r m é s  q u i  c o n d u i s a i e n t  à
l ’ a c q u i s i t i o n  e t  à  l ’ a p p r o p r i a t i o n  d e s  c a p t i f s  e t  l a  p l u p a r t  d e s  a c t i v i t é s  l i é e s
à  l ’ e s c l a v a g e  e t  l a  t r a i t e  é t a i e n t  l e  f a i t  d e s  A s h a n t i . L a  p a r t i e  n o r d  d u  p a y s
é t a i t  a u s s i  c o n n u e  p o u r  l e s  a c t i v i t é s  a s s o c i é e s  a u  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s .
I l  e x i s t e  a u s s i  d ’ a m p l e s  é v i d e n c e s  d e  v e n t e s  a u x  e n c h è r e s  
d ’ e s c l a v e s  a u  G h a n a , o ù  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  a c h e t é s  e t  l i v r é s  a u x  t r a i -
t a n t s  e u r o p é e n s  d a n s  l a  z o n e  c ô t i è r e .
L e s  r a z z i a s  m e n é e s  p a r  l e s  A s h a n t i  p o u r  c a p t u r e r  d e s  e s c l a v e s
é t a i e n t  d ’ u n e  t e l l e  a m p l e u r  q u e  c e r t a i n s  é c h o s  d e s  é v é n e m e n t s  q u i  s e
s o n t  p r o d u i t s  à  c e t t e  é p o q u e  r e v i e n n e n t  r é g u l i è r e m e n t  d a n s  l e s  r é c i t s
d e  l a  p o p u l a t i o n . I l  e s t  é g a l e m e n t  i m p o r t a n t  d e  n o t e r  q u e  l a  p l u p a r t
d e s  r é c i t s  c o n c e r n a n t  l ’ e s c l a v a g e  e t  l e  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s  a u
G h a n a  t o u r n e n t  a u t o u r  d e s  p r o u e s s e s  g u e r r i è r e s  d e s  A s h a n t i , c a r  i l  e s t
é v i d e n t  q u e  c e s  d e r n i e r s  a v a i e n t  c o n q u i s  à  l ’ é p o q u e  u n e  t r è s  g r a n d e
p a r t i e  d e  l a  r é g i o n  s u d  d u  p a y s .
C ’ e s t  l ’ u n e  d e s  r a i s o n s  i n v o q u é e s  p o u r  e x p l i q u e r  l a  d i f f u s i o n
d e  l a  l a n g u e  t w i  a u  G h a n a , s a u f  d a n s  c e r t a i n e s  p a r t i e s  d e  l a  V o l t a
e t  d a n s  l e s  r é g i o n s  d u  n o r d . Q u e l q u e s  r é c i t s  m e t t e n t  t o u t e f o i s  e n
l u m i è r e  l a  r é s i s t a n c e  d e  c e r t a i n e s  r é g i o n s , e n  p a r t i c u l i e r  l a  r é g i o n  d e
l a  V o l t a . I l  y  a  u n  e x e m p l e  q u i  d e m e u r e  e n c o r e  t r è s  v i v a n t  d a n s  l a
t r a d i t i o n  o r a l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  l a  V o l t a  d a n s  l ’ a c t u e l  G h a n a . I l  
s ’ a g i t  d ’ u n  é p i s o d e  q u i  e s t  s o u v e n t  n a r r é  d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  D z o g l o .
L ’ h i s t o i r e  d e  D z o g l o
L ’ o r i g i n e  d u  r é c i t  r e m o n t e  a u  r ô l e  j o u é  p a r  T o g b e  A g o  K o l i , r o i
d ’ A g o r , d o n t  o n  r a c o n t e  q u ’ i l  f u t  t r è s  i m p l i q u é  d a n s  l a  t r a i t e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s . L a  p o p u l a t i o n  é w é  q u i  h a b i t e  a u j o u r d ’ h u i  l a
p a r t i e  s u d  d e  l a  r é g i o n  d e  l a  V o l t a  a u  G h a n a  o c c u p a i t  a u t r e f o i s  l a
r é g i o n  d ’ A g o r , a u  T o g o , j u s t e  e n t r e  K p a l i m e  e t  L o m é . T o u t e f o i s ,
e n  r a i s o n  d u  r ô l e  j o u é  p a r  T o g b e  A g o r  K o l i  d a n s  l e  c o m m e r c e  d e s
e s c l a v e s , l a  p o p u l a t i o n  é t a i t  s o u m i s e  à  d e  c o n s t a n t s  r a i d s  d i r i g é s  p a r  c e
s o u v e r a i n  t o u t  p u i s s a n t  q u i  c a p t u r a i t  e t  v e n d a i t  l a  p o p u l a t i o n  a u x
m a r c h a n d s  d ’ e s c l a v e s  p o r t u g a i s .
L e  r é c i t  a j o u t e  q u ’ i l  v i n t  u n  m o m e n t  o ù  l ’ u n  d e s  r o i s , c o n n u
s o u s  l e  n o m  d ’ A y i , q u i  é t a i t  d a n s  u n  é t a t  d e  s u j é t i o n  a b s o l u e  e n  r a i s o n
d e s  r a i d s  m e n é s  p a r  T o g b e  A g o r  K o l i , d é c i d a  d e  r é s i s t e r  a u x  e x p é d i t i o n s
d e  c e  c h e f  t o u t  p u i s s a n t  e t  p a r v i n t  à  l u i  t e n i r  t ê t e . L e  r o i  A y i  a v a i t  d e s
a l l i é s  p a r m i  l e s  F i a f i a , l ’ u n e  d e s  c o m m u n a u t é s  q u i  é t a i e n t  a u s s i  s o u s  l a
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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d o m i n a t i o n  d e  T o g b e  A g o r  K o l i . L a  r é s i s t a n c e  f u t  m e n é e  p a r  l e  r o i  A y i
a v e c  s e s  a l l i é s , e t  i l s  d é c i d è r e n t  e n s u i t e  d ’ u n  c o m m u n  a c c o r d  d e  q u i t -
t e r  l e  t e r r i t o i r e  d e  T o g b e  A g o r  K o l i . C e s  r é s i s t a n t s  f u r e n t  d é s i g n é s  p a r
l a  s u i t e  s o u s  l e  n o m  d e  « A y i  g b e »  q u i  s i g n i f i e  « A y i  a  r e f u s é » . L e  m o t
« g b e »  s i g n i f i e  « r e f u s e r »  d a n s  l a  l a n g u e  é w é . P a r  l a  s u i t e , i l s  s ’ i n s t a l -
l è r e n t  d a n s  l a  r é g i o n  H o h o e  d e  l a  r é g i o n  d e  l a  V o l t a , a u  G h a n a , e t  c ’ e s t
l à  q u ’ i l s  s e  t r o u v a i e n t  q u a n d  l e s  A s h a n t i  a r r i v è r e n t .
I l  r e s s o r t  d e s  t é m o i g n a g e s  q u e  H o h o e , q u i  d e v a i t  d e v e n i r  l ’ u n
d e s  c e n t r e s  d e  l a  t r a i t e  d a n s  l a  r é g i o n  d e  l a  V o l t a , f u t  u n  j o u r  a t t a q u é  
p a r  l e s  A s h a n t i . A p r è s  s ’ ê t r e  r e n d u e , l a  p o p u l a t i o n  r a c o n t a  à  s e s  r a v i s -
s e u r s  a s h a n t i  q u e  c e r t a i n s  g r o u p e s  e t  l e u r s  c a p t i f s  p o t e n t i e l s , e n  s o u s -
e n t e n d a n t  l e s  O t u k a  ( q u i  s o n t  c o n n u s  a u j o u r d ’ h u i  a u  G h a n a  s o u s  l e
n o m  d e  L o l o b i  e t  d ’ A k p a f u )  s e  t r o u v a i e n t  d a n s  l e u r s  v i l l a g e s , q u i  é t a i e n t
t r è s  p r o c h e s  d e  l a  r é g i o n  o ù  l a  r a z z i a  v e n a i t  d ’ a v o i r  l i e u . C e u x  q u i
r a c o n t a i e n t  c e t t e  h i s t o i r e  l a  p r é s e n t a i e n t  c o m m e  u n  é v é n e m e n t  r é c e n t ,
e n  d é p i t  d u  f a i t  q u ’ e l l e  a  é t é  t r a n s m i s e  d e  g é n é r a t i o n  e n  g é n é r a t i o n .
D z o g l o , c h e f  d e  g u e r r e  d e s  L o l o b i , q u i  a v a i t  e n t e n d u  l e  r e n s e i -
g n e m e n t  d o n n é  p a r  s e s  v o i s i n s  v a i n c u s , a u r a i t  d é j o u é  l a  s t r a t é g i e  d e s
A s h a n t i  e n  s e  d i s s i m u l a n t  p o u r  l e s  a t t e n d r e  a l o r s  q u ’ i l s  p a r t a i e n t  à  l a
r e c h e r c h e  d e s  h a b i t a n t s  d u  v i l l a g e . L e s  A s h a n t i , d e  l e u r  c ô t é , é t a i e n t
t o m b é s  d a n s  l e  p i è g e  d e s  t a c t i q u e s  d e s  L o l o b i , q u i  a v a i e n t  l ’ h a b i t u d e
d e  m a r c h e r  à  r e c u l o n s  p o u r  t r o m p e r  l e u r s  e n n e m i s . C e s  d e r n i e r s
c r o y a i e n t  q u e  l e u r s  e m p r e i n t e s  i n d i q u a i e n t  l a  d i r e c t i o n  d e  l e u r  m a r -
c h e . C e  f u t  a u s s i  l e  c a s  d e s  A s h a n t i  q u i  f i r e n t  f a u s s e  r o u t e  g r â c e  à  c e t t e
r u s e  d e s  L o l o b i  e t  q u i  l e s  p o u r s u i v i r e n t  d a n s  l e  s e n s  q u e  s e m b l a i e n t
i n d i q u e r  l e u r s  e m p r e i n t e s  s u r  l e  s o l .
C ’ e s t  a l o r s  q u e  D z o g l o  t i r a  p l u s i e u r s  f o i s  s u r  l a  p o t e r i e  r i t u e l l e
d e s  A s h a n t i , c o n f i é e  à  u n e  p o r t e u s e  d ’ a m u l e t t e s , u n e  j e u n e  v i e r g e  q u i
m a r c h a i t  d e v a n t  l e s  g u e r r i e r s . D a n s  l a  p o t e r i e  r i t u e l l e  s e  t r o u v a i t  u n
v a u t o u r  e t , q u a n d  l a  b a l l e  d e  D z o g l o  f r a p p a  l e  p o t , l e  v a u t o u r  s ’ e n v o l a
v e r s  u n  a r b r e  v o i s i n . L ’ h i s t o i r e  r a c o n t e  q u e  c e t  a r b r e  e s t  v é n é r é  e n c o r e
a u j o u r d ’ h u i , e n  d é p i t  d u  f a i t  q u e  l ’ i n t e n s i f i c a t i o n  d e  l a  p r é s e n c e  c h r é -
t i e n n e  d a n s  l a  r é g i o n  s e m b l e  a v o i r  f a i t  d i m i n u e r  l e  n o m b r e  d e  s e s
a d o r a t e u r s .
L e s  A s h a n t i  a u r a i e n t , p a r a î t - i l , r e n o n c é  à  a f f r o n t e r  l e s  L o l o b i  
e t  l e s  A k p a f u  a u  c o u r s  d e  l e u r s  r a z z i a s , a l o r s  q u ’ i l s  c o n t i n u a i e n t  à  
a t t a q u e r  l e s  r é g i o n s  v o i s i n e s . L e s  A s h a n t i  f a i s a i e n t  d e s  c a p t i f s  p a r m i  l e s
c o m m u n a u t é s  d e  l a  r é g i o n  d e  l a  V o l t a , n o t a m m e n t  l e s  H o h o e , P e k i ,
N y a n g b o  e t  d ’ a u t r e s  e n c o r e .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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L ’ u n  d e s  a s p e c t s  t r è s  i m p o r t a n t s  d e  c e  r é c i t  e s t  q u e  l e s  A k p a f u
e t  l e s  L o l o b i  n e  c r o i e n t  p a s  q u e  D z o g l o  e s t  m o r t  c a r  o n  p e n s e  q u e
s a  f o r c e  p r o v e n a i t  d ’ u n e  s o u r c e  s u p e r n a t u r e l l e  q u i  n e  p e u t  ê t r e  p a r -
t a g é e  q u ’ e n  d e u x , c ’ e s t - à - d i r e  q u e  l o r s q u e  l ’ u n e  d e s  d e u x  p a r t i e s
m o u r a i t , l ’ a u t r e  l a  r é v e i l l a i t . O n  e s t  d o n c  c o n v a i n c u  q u e  D z o g l o
e x i s t e  t o u j o u r s  e t  c ’ e s t  p o u r q u o i  l ’ e x p r e s s i o n  « D z o g l o  e s t  v i v a n t »
s u b s i s t e  j u s q u ’ à  a u j o u r d ’ h u i , e t  e s t  d e v e n u e  u n  m o t  d e  p a s s e  p a r m i
l e s  A k p a f u  e t  l e s  L o l o b i  q u a n d  i l s  s e  t r o u v e n t  c o n f r o n t é s  à  u n e  s i t u a -
t i o n  q u i  s e m b l e  l e s  e n f e r m e r  d a n s  u n e  f o r m e  d e  c a p t i v i t é , o u  q u i
r e s s e m b l e  à  u n e  c h a s s e  à  l ’ h o m m e . C e l a  é t a n t  d i t , o n  c o n s i d è r e  q u e
j a m a i s  c e u x  d e  l ’ a u t r e  c a m p  n e  s ’ a t t a q u e r a i e n t  a u x  i n d i g è n e s  A k p a f u
e t  L o l o b i .
L e s  e x e m p l e s  d o n n é s  s u r  l a  f a ç o n  d o n t  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  
t r a i t é s  a u  G h a n a  s o n t  t r è s  s e m b l a b l e s  à  c e u x  d u  N i g e r i a  e t  d u  B é n i n .
I l s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  e n c h a î n é s  e t  e n f e r r é s  e t  s o n t  t r a i t é s  d e  f a ç o n
c r u e l l e . C e u x  q u i  s o n t  l e  p l u s  m a l  t r a i t é s  s o n t  c e u x  q u i  s o n t  c o n s i d é -
r é s  c o m m e  r e b e l l e s .
I l  a r r i v e  q u e  d e s  s a n c t i o n s  d i s c i p l i n a i r e s  s p é c i a l e s  s o i e n t  i n f l i -
g é e s  a u x  e s c l a v e s  r e b e l l e s  e t  l e s  f e m m e s  s o n t  s o u m i s e s  a u x  d é s i r s  d e
l e u r s  m a î t r e s . C e r t a i n e s  d e s  a n c i e n n e s  m a i s o n s  d ’ e s c l a v e s  c o m m e
E l m i n a  C a s t l e  e t  C a p e  C o a s t  C a s t l e  s o n t  a c t u e l l e m e n t  c o n f o r m e s  a u x
n o r m e s  t o u r i s t i q u e s  m o n d i a l e s  e t  a t t i r e n t  q u o t i d i e n n e m e n t  d e s  v i s i -
t e u r s . C e r t a i n e s  a n c i e n n e s  m a i s o n s  d ’ e s c l a v e s  o ù  l ’ o n  p e u t  t r o u v e r  d e s
i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  e x i s t e n t  e n c o r e  a u  G h a n a .
L e s  T a b o n  d u  G h a n a  
( d e s c e n d a n t s  d e s  e s c l a v e s  b r é s i l i e n s )
L e s  T a b o n  d u  G h a n a  r e p r é s e n t e n t  u n e  c a t é g o r i e  d i s t i n c t e  d e  p o p u l a -
t i o n  q u i  c o n s t i t u e  u n  e x e m p l e  m a n i f e s t e  d e  l ’ i n f l u e n c e  d e  l a  t r a d i t i o n
o r a l e  s u r  c e u x  q u i  o n t  é t é  t r a n s p o r t é s  c o m m e  e s c l a v e s  d a n s  l e
N o u v e a u  M o n d e .
A u j o u r d ’ h u i  l e s  T a b o n  s o n t  c o n s i d é r é s  c o m m e  l e s  d e s c e n d a n t s
d e  c e u x  q u i  s o n t  r e v e n u s  d u  B r é s i l  a p r è s  l ’ a b o l i t i o n  d e  l a  t r a i t e
n é g r i è r e . D ’ a p r è s  c e r t a i n s  n o t a b l e s  e t  r e s p o n s a b l e s  d e  c e  g r o u p e , l e s
a n c ê t r e s  d e s  T a b o n  é t a i e n t  d e s  p o p u l a t i o n s  d ’ o r i g i n e  a f r o - b r é s i l i e n n e
q u i , à  l e u r  r e t o u r  d u  B r é s i l , a c c o s t è r e n t  d ’ a b o r d  a u  N i g e r i a  e t  s ’ i n s t a l -
l è r e n t  p l u s  t a r d  a u  G h a n a . I l s  f u r e n t  r a p i d e m e n t  a b s o r b é s  d a n s  l a
c o m m u n a u t é  g h a n é e n n e  p a r  l e s  h a b i t a n t s  l o c a u x , a p p e l é s  l e s  G a .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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L e u r s  h ô t e s  g a  l e s  a p p e l è r e n t  d ’ a b o r d  « T a b o n » , c e  q u i  d e v i n t
s y n o n y m e  d e  « d e s c e n d a n t s  b r é s i l i e n s »  a u  G h a n a . L e s  t é m o i g n a g e s
o r a u x  c o n c e r n a n t  l ’ o r i g i n e  d e  c e  n o m  é t a i e n t  d e  d e u x  s o r t e s .
C e r t a i n s  d i s a i e n t  q u ’ i l s  v e n a i e n t  d e  l ’ i n c a p a c i t é  d e s  G a  d e  c o m p -
r e n d r e  l a  l a n g u e  p o r t u g a i s e  p a r l é e  p a r  l e u r s  i n v i t é s . I l s  é t a i e n t  d o n c
« t a b o u s » . C e l a  f a i s a i t  r é f é r e n c e  à  l ’ é t r a n g e t é  d e  l a  l a n g u e  é t r a n g è r e
q u ’ i l s  p a r l a i e n t . L a  d e u x i è m e  e x p l i c a t i o n  a  t r a i t  a u s s i  à  l a  l a n g u e , e t  y
v o i t  u n  t r a v e s t i s s e m e n t  d e  l ’ e x p r e s s i o n  « E s t a  B o n » , q u i  e s t  l a  r é p o n s e
à  l a  s a l u t a t i o n  « C o m o  e s t a ? » . C e l a  s e r a i t  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  o n
l e s  a p p e l l e  T a b o n . C e t t e  a p p e l l a t i o n  f u t  l a r g e m e n t  a d o p t é e  d a n s  l e
p a y s  p o u r  d é s i g n e r  c e u x  q u i , b i e n  q u ’ o n  l e s  c o n s i d è r e  a u j o u r d ’ h u i
c o m m e  d e s  G h a n é e n s , o n t  e n c o r e  p r é s e r v é  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e  l a
c u l t u r e  q u ’ i l s  o n t  a c q u i s e  a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  p a s s é e s  a u  B r é s i l , m ê m e
q u a n d  c e s  t r a i t s  c u l t u r e l s  s o n t  é t r a n g e r s  à  l e u r  c i t o y e n n e t é  a u j o u r d ’ h u i
t o u t  à  f a i t  r e c o n n u e .
U n e  o b s e r v a t i o n  i m p o r t a n t e  s u r  l a  c u l t u r e  d e s  T a b o n  m é r i t e
d ’ ê t r e  f a i t e . A u  c o u r s  d e s  r é u n i o n s  s o c i a l e s  o r g a n i s é e s  p a r  l e  g r o u p e ,
l e s  c h a n t s  s o n t  h a b i t u e l l e m e n t  i n t e r p r é t é s  e n  y o r o u b a , u n e  l a n g u e  q u i
n ’ e s t  p a s  c o m p r i s e  p a r  l e s  c h a n t e u r s . D e  m ê m e , l e s  d a n s e s  q u i  a c c o m -
p a g n e n t  l e s  c h a n t s  s o n t  l e s  m ê m e s  q u e  c e l l e s  q u e  l ’ o n  t r o u v e  c h e z  l e s
Y o r o u b a  d u  N i g e r i a . C e r t a i n e s  r a p p e l l e n t  l e s  d a n s e s  a s s o c i é e s  à  l a
m a s c a r a d e  e y o  d e  l ’ î l e  d e  L a g o s . I l  e x i s t e  d ’ a i l l e u r s  u n  c h a n t  c o n n u  a u
s e i n  d e  l a  c o m m u n a u t é  q u i  e s t  e n  f a i t  u n  c h a n t  d e  f e s t i v a l  e y o , t e l  q u ’ i l
e s t  r e p r o d u i t  c i - d e s s o u s :
K i l ’ E d u n  g b e ? , o w o , o w o  l ’ E d u n  g b e ,
K i l ’ o  f i  s e ? , A s o , A s o  l o ’ f i r a
A s o  k i l ’ e r a ? , e g e , e g e  O y i n b o
E d u n  j a ’ l e , E d u n  j a ’ l e  o f ’ o r u  l o !
C e  c h a n t , q u i  e s t  e n  y o r o u b a , r a c o n t e  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n  e s c l a v e
n o m m é  E d u n , q u i  a  v o l é  d e  l ’ a r g e n t  e t  l ’ a  d é p e n s é  e n  a c h e t a n t  u n
m o r c e a u  d ’ é t o f f e  a p p a r t e n a n t  à  u n  B l a n c . L a  c h a n s o n  r a c o n t e
q u ’ E d u n  s ’ e s t  e n f u i  p e n d a n t  l a  n u i t .
A c t u e l l e m e n t , l e s  T a b o n  o n t  l e u r  p r o p r e  c h e f  ( M a n c h e )  d o n t  l e
c o u r o n n e m e n t  e s t  g é n é r a l e m e n t  t r è s  p i t t o r e s q u e . L ’ a c t u e l  c h e f  t i t u -
l a i r e  ( T a b o n  M a n c h e ) , N i i  A z u m a  V, a  a d o p t é  l ’ a t t i t u d e  d ’ u n  p è r e  f o n -
d a t e u r  a u  s u j e t  d e  l ’ h i s t o i r e  d e  l ’ i n s t a l l a t i o n  d e s  T a b o n  a u  G h a n a , e n
d é c l a r a n t  q u ’ e l l e  m e t t a i t  e n  é v i d e n c e  l a  d i s p e r s i o n  q u i  r é s u l t a i t  d u
c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  m a i s  q u ’ e l l e  a b o u t i s s a i t  f i n a l e -
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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m e n t  à  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e  r e l a t i o n s  c o r d i a l e s  e n t r e  l e s  T a b o n  e t  l e u r s
h ô t e s  g a  à  A c c r a .
L e  M a n c h e  T a b o n  a  a u s s i  d a n s  s o n  c a b i n e t  d e s  c h e f s  t r a d i t i o n n e l s
d e s  d e u x  s e x e s . C e r t a i n s  d e s c e n d a n t s  d i r e c t s  d e s  p r e m i e r s  c o l o n s  t a b o n
a u  G h a n a  h a b i t e n t  l a  m a i s o n  b r é s i l i e n n e  d e  J a m e s t o w n . C e t t e  m a i s o n ,
q u i  e s t  d a n s  u n  é t a t  d e  g r a n d  d é l a b r e m e n t , e s t  a c t u e l l e m e n t  h a b i t é e  p a r
d ’ a s s e z  n o m b r e u x  l o c a t a i r e s . E l l e  e s t  t r è s  a i m é e  d e s  T a b o n , q u i  s o n t  a u s s i
t r è s  a t t a c h é s  s e n t i m e n t a l e m e n t  à  u n e  a u t r e  m a i s o n  d é s i g n é e  s o u s  l e  n o m
d e  « l e  n a v i r e »  o u  d e  « l a  m a i s o n  d e s  c i s e a u x »  à  A c c r a . C e t t e  d e r n i è r e ,
c o m m e  l a  m a i s o n  b r é s i l i e n n e , e s t  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n  h é r i t a g e  d u
p a s s é  l é g u é  à  l a  p o s t é r i t é  p a r  s e s  p r e m i e r s  o c c u p a n t s .
L ’ e s c l a v a g e  e t  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  a u  B é n i n
A u  B é n i n , l a  p r a t i q u e  d e  l ’ e s c l a v a g e  e s t  é t r o i t e m e n t  l i é e  a u x  r o i s
d ’ A b o m e y . D ’ a p r è s  l e s  h a b i t a n t s  d e  l a  r é g i o n , c e r t a i n s  r é c i t s  c o n c e r -
n a n t  l ’ e s c l a v a g e  f u r e n t  r e p r é s e n t é s  s o u s  f o r m e  d e  p e i n t u r e s  m u r a l e s
a p p e l é e s  « b a s - r e l i e f s »  o u  « a d a h u n »  e n  f o n  g b e  ( l a n g u e  f o n ) . C h a q u e
b a s - r e l i e f  o u  a d a h u n  r e l a t e  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n  é p i s o d e  i m p o r t a n t  d e  l ’ e s -
c l a v a g e .
L a  p o p u l a t i o n  l o c a l e  p o r t e  u n  r e g a r d  t r è s  c r i t i q u e  s u r  l a  p r a -
t i q u e  d e  l ’ e s c l a v a g e . S e l o n  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d u  B é n i n , l e s  r o i s  d u
D a h o m e y  a v a i e n t  b e s o i n  d e  t r é s o r s  e t  d e  r i c h e s s e s  e t  v e n d a i e n t  l e u r s
s u j e t s  p o u r  e n  o b t e n i r . S e l o n  d ’ a u t r e s  s o u r c e s , c e  n ’ é t a i e n t  p a s  l e s
s u j e t s  d u  r o i  q u i  é t a i e n t  v e n d u s  c o m m e  e s c l a v e s , m a i s  d e s  c a p t i f s  e t  d e s
p r i s o n n i e r s  d e  g u e r r e  d e s  t r i b u s  v o i s i n e s .
I l  r e s s o r t  d e s  t é m o i g n a g e s  q u e  l e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  c a p t u r é s  s u r
l e s  c h a m p s  d e  b a t a i l l e , c o n d u i t s  a u  r o y a u m e  d u  D a h o m e y  à  A b o m e y
e t  p a r q u é s  d a n s  d e s  q u a r t i e r s  p a r t i c u l i e r s  ( z o n e s  d é l i m i t é e s )  a p p e l é s
a z a l i . O n  s é l e c t i o n n a i t  p a r m i  e u x  l e s  p r ê t r e s  q u i  r e n d a i e n t  d e s  o r a c l e s
e t  l e s  a r t i s a n s  q u i  a l l a i e n t  t r a v a i l l e r  à  l a  c o u r  d e s  r o i s . L e s  a u t r e s  é t a i e n t
e n v o y é s  à  O u i d a h  à  p i e d  e t  l à , i l s  é t a i e n t  v e n d u s  à  d e s  m a r c h a n d s  d ’ e s -
c l a v e s  e u r o p é e n s .
A u  l i e u - d i t  d e  C h a c h a , n o m  d ’ u n  m a r c h a n d  d ’ e s c l a v e s  d e
O u i d a h , a v a i e n t  l i e u  d e s  v e n t e s  a u x  e n c h è r e s  d ’ e s c l a v e s  a u  c o u r s  d u
c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e .
I l  y  a v a i t  a u s s i  d e s  f a m i l l e s  q u i  s e r v a i e n t  d ’ i n t e r m é d i a i r e s  e n t r e
l e s  E u r o p é e n s  e t  l e s  p e r s o n n e s  q u i  é t a i e n t  v e n d u e s . E l l e s  a v a i e n t  l e u r s
p r o p r e s  l i e u x  d e  r é s i d e n c e  o ù  e l l e s  g a r d a i e n t  l e s  e s c l a v e s  j u s q u ’ à  c e
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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q u ’ i l s  s o i e n t  p r ê t s  à  s ’ e m b a r q u e r  s u r  l e s  b a t e a u x  d e s  a r m a t e u r s  e u r o -
p é e n s  q u i  l e s  c o n d u i r a i e n t  a u  N o u v e a u  M o n d e .
L e s  r o i s  d ’ A b o m e y  é t a i e n t  b i e n  c o n n u s  p o u r  l e u r  r ô l e  d a n s  l e
c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s . L ’ h i s t o i r e  d e  l e u r s  o p é r a t i o n s
m i l i t a i r e s  c o n t r e  l e u r s  v o i s i n s  e t  d e  l e u r  r é d u c t i o n  à  l ’ e s c l a v a g e  d e s
p r i s o n n i e r s  d e  g u e r r e  v i n t  à  f o r t i f i e r  l e u r  p o s i t i o n  d e  n é g o c i a n t s  e n
e s c l a v e s  e t  d e  p a r t e n a i r e s  c o m m e r c i a u x  d e s  m a r c h a n d s  e u r o p é e n s .
L ’ i n t e r v e n t i o n  d e s  E u r o p é e n s  d a n s  l a  s o c i é t é  d u  D a h o m e y  s e
f i t  à  p e u  p r è s  c o m m e  d a n s  l e  c a s  d u  N i g e r i a  e t  d u  G h a n a . C e l a  c o m -
m e n ç a  p a r  d e s  é c h a n g e s  d e  p r o d u i t s  e u r o p é e n s  t e l s  q u e  l ’ a l c o o l , l e s
m i r o i r s , l e s  m u n i t i o n s , l e s  é t o f f e s  e t  d ’ a u t r e s  b i e n s  m a t é r i e l s  q u i
é t a i e n t  t r o q u é s  c o n t r e  d e s  p r o d u i t s  l o c a u x  q u i  é v o l u è r e n t  p r o g r e s s i v e -
m e n t  v e r s  l e  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s .
A v e c  l e  t e m p s , l e s  E u r o p é e n s  c o m m e n c è r e n t  à  c o n s t r u i r e  d e s
f o r t s  a u  D a h o m e y  p o u r  g é r e r  l e u r  c o m m e r c e  d ’ e s c l a v e s  f l o r i s s a n t . D e
m ê m e  l e s  a c t i v i t é s  d e  t r a i t e  d e s  p a r t e n a i r e s  l o c a u x  s e  d é v e l o p p è r e n t  e t
l e u r  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s  a v e c  l e s  E u r o p é e n s  d e v i n t  u n e  c a r a c t é r i s -
t i q u e  l o c a l e . C ’ é t a i t  u n  a s p e c t  d e  l a  v i e  d e s  h a b i t a n t s  a u q u e l  r e n v o i e n t
e n c o r e  l e u r s  t r a d i t i o n s  o r a l e s . P a r  e x e m p l e , o n  r a c o n t e  q u e  l e  f o r t  p o r -
t u g a i s  q u i  a b r i t a i t  l e s  e s c l a v e s  à  O u i d a h  a v a i t  d e s  m u r s  s i  h a u t s  q u ’ i l s
d e v a i e n t  n o r m a l e m e n t  d é c o u r a g e r  t o u t e  t e n t a t i v e  d ’ é v a s i o n  d e s  e s c l a -
v e s . M ê m e  s i  l e  m u r  a v a i t  p u  é v e n t u e l l e m e n t  ê t r e  e s c a l a d é , i l  y  a v a i t
d e  p r o f o n d e s  t r a n c h é e s  t o u t  a u t o u r  d e s  c ô t é s  d u  f o r t  q u i  c o n d a m -
n a i e n t  a u t o m a t i q u e m e n t  à  l a  m o r t  c e l u i  q u i  t e n t a i t  d e  s ’ é v a d e r .
L e s  h i s t o i r e s  d e  c o n q u ê t e  d e s  r o i s  d ’ A b o m e y  e t  d e  l e u r  i m p l i -
c a t i o n  d a n s  l e  c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s  s o n t  t r è s  l a r g e -
m e n t  i n t é g r é e s  a u  r é p e r t o i r e  c u l t u r e l  d e  l a  p o p u l a t i o n  d u  B é n i n .
D e v e n u e  a u  s e i n  d e  l ’ U N E S C O  u n  p r o j e t  d a n s  l e  c a d r e  d u
p a t r i m o i n e  m o n d i a l , L a  R o u t e  d e  l ’ e s c l a v e  d e  O u i d a h , e s t , p a r  l a  t r a -
d i t i o n  o r a l e , u n e  s o u r c e  m a j e u r e  d e  d i f f u s i o n  d e s  é v é n e m e n t s  r e l a t i f s
à  l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e . L e s  e s c l a v e s  é t a i e n t
h a b i t u e l l e m e n t  t r a n s p o r t é s  p e n d a n t  l a  n u i t  e t  s u r t o u t  d a n s  l a  n u i t
n o i r e . C ’ é t a i t  p a r c e  q u e  l e s  t r a i t a n t s  v o u l a i e n t  é v i t e r  d ’ ê t r e  v u s .
S u r  l a  r o u t e , l e s  e s c l a v e s  d e v a i e n t  s ’ a r r ê t e r  a u p r è s  d e  l ’ a r b r e
« d e  l ’ o u b l i » . O n  l ’ a p p e l a i t  a u s s i  « Y e m a j a » , d a n s  l a  l a n g u e  f o n ; c ’ e s t
u n  d é r i v é  d e  « Y e n m a » , q u i  s i g n i f i e  « d e v e n i r  f o u » . C ’ é t a i t  p a r c e  q u e
l e s  e s c l a v e s , q u a n d  i l s  é t a i e n t  e n c h a î n é s  e t  p r i v é s  d e  l i b e r t é , é t a i e n t
c o m p a r é s  à  d e s  c h i e n s  f o u s  f u r i e u x . L e s  e s c l a v e s  é t a i e n t  a s s o c i é s  à  l ’ e x -
p r e s s i o n  « Y e n m a » , q u i  s i g n i f i e  e n  l a n g u e  f o n  « d e v e n i r  f o u » .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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L e s  f e m m e s  d e v a i e n t  t o u r n e r  a u t o u r  d e  l ’ a r b r e  d e  « Y e m o j a »
s e p t  f o i s  e t  l e s  h o m m e s  n e u f  f o i s . T r a d i t i o n n e l l e m e n t , l e s  f e m m e s  d e
l a  c o m m u n a u t é  s o n t  a s s o c i é e s  a u  c h i f f r e  s e p t  e t  l e s  h o m m e s  a u  c h i f -
f r e  n e u f . C e l a  s ’ e x p l i q u e  p a r  l a  t r a d i t i o n , s e l o n  l a q u e l l e  l e s  f e m m e s
a u r a i e n t  s e p t  c ô t e s  e t  l e s  h o m m e s  n e u f .
L e  f a i t  d e  t o u r n e r  a u t o u r  d e  l ’ a r b r e  d e  l ’ o u b l i  d e v a i t  c o n d u i r e
l e s  e s c l a v e s  à  é l i m i n e r  d e  l e u r  m é m o i r e  t o u t  c e  q u i  a p p a r t e n a i t  a u
p a s s é . À  p a r t i r  d e  c e  m o m e n t , o n  c o n s i d é r a i t  q u ’ i l s  o u b l i a i e n t  l e u r s
o r i g i n e s  e t  l e u r  i d e n t i t é  n a t u r e l l e .
T o u t e f o i s , c e r t a i n s  c o n s i d è r e n t  q u ’ i l  y  a v a i t  a u s s i  d e  t e m p s  e n
t e m p s  p a r m i  l e s  e s c l a v e s , u n  q u i  n ’ a c c e p t a i t  p a s  l a  s o u m i s s i o n  c o l l e c -
t i v e  q u e  c e s  a c t e s  e t  c e s  c o n v i c t i o n s  e x i g e a i e n t . L ’ e x e m p l e  d ’ A l e x
H a l e y  ( K u n t a  K w e n t e ) , l ’ a n c i e n  e s c l a v e  q u i  r e t r a ç a  s o n  i t i n é r a i r e  a p r è s
d i v e r s e s  v i c i s s i t u d e s , e s t  d é c r i t  d a n s  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  d e  s o n  e x p é -
r i e n c e  d ’ e s c l a v e . O n  r a c o n t e  q u e , s i  K u n t a  K w e n t e  a v a i t  a c c e p t é  d e  s e
s o u m e t t r e  a u  r i t u e l  d e  l ’ a r b r e  d e  l ’ o u b l i  a u  c o u r s  d u  v o y a g e , i l  n ’ a u r a i t
p a s  é t é  c a p a b l e  d e  s e  s o u v e n i r  d e  s e s  o r i g i n e s , n i  d e  p r e n d r e  l a  d é c i -
s i o n  d e  r e t r o u v e r  s e s  r a c i n e s  a n c e s t r a l e s  e n  A f r i q u e . A u j o u r d ’ h u i , l ’ a r -
b r e  n ’ e s t  p l u s  l à  m a i s  i l  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  u n e  e f f i g i e  d e  Ye m o j a , s o r t e
d e  s i r è n e  q u i  e s t  c e n s é e  r a p p e l e r  l e  r ô l e  q u ’ a  j o u é  c e t  a r b r e  i m p o r t a n t .
L e  l o n g  d e  l a  r o u t e , i l  y  a v a i t  u n e  c a s e  a p p e l é e  « Z o m a y i » ,
c e  q u i  s i g n i f i e  l i t t é r a l e m e n t  « l e  l i e u  s a n s  l u m i è r e » . L e s  e s c l a v e s
é t a i e n t  p a r q u é s  d a n s  c e t t e  c a s e  j u s q u ’ à  c e  q u e  l e  n a v i r e  s u r  l e q u e l  i l s
d e v a i e n t  e m b a r q u e r  s o i t  p r ê t . L e s  c h a n c e s  d e  s u r v i e  d e s  e s c l a v e s
é t a i e n t  g é n é r a l e m e n t  c o n f i r m é e s  p a r  u n  o r a c l e , q u i  é t a i t  r e n d u  à  c ô t é
d e  l a  c a s e .
A i n s i , l e s  m a r c h a n d s  d ’ e s c l a v e s  t r a d i t i o n n e l s  s a v a i e n t  q u e l s
é t a i e n t  l e s  e s c l a v e s  q u i  é t a i e n t  i n a p t e s  à  f a i r e  l e  v o y a g e  e n  m e r . O n  l e s
m e t t a i t  à  p a r t  e t  o n  l e s  j e t a i t  d a n s  u n e  f o s s e  c o m m u n e  l e  l o n g  d e  l a
r o u t e , q u ’ i l s  s o i e n t  m o r t s  o u  v i v a n t s .
O n  t r o u v e  a u j o u r d ’ h u i  à  c e t  e n d r o i t  d e s  s c u l p t u r e s  d e  t ê t e s ,
q u i  d o n n e n t  d e s  i n d i c a t i o n s  s u r  l a  p r o p o r t i o n  d e s  e s c l a v e s  q u i  
f u r e n t  g a r d é s  à  Z o m a y i  à  l ’ é p o q u e . P l u s  l a  t a i l l e  d e  l a  t ê t e  r e p r é s e n t é e
p a r  l a  s c u l p t u r e  e s t  i m p o r t a n t e , p l u s  l a  p r o p o r t i o n  d ’ e s c l a v e s  a p p a r t e -
n a n t  à  u n e  t r i b u  o u  à  u n  g r o u p e  c u l t u r e l  e s t  é l e v é e  p a r m i  c e u x  q u i
f u r e n t  c a p t u r é s  e t  p a r q u é s  à  Z o m a y i . C e s  « t ê t e s »  p o r t e n t  d e s  s i g n e s
d i s t i n c t i f s , q u i  s o n t  d e s  m a r q u e s  d ’ a p p a r t e n a n c e  t r i b a l e  i n d i q u a n t  l e u r
i d e n t i t é . P a r  e x e m p l e , l a  r a c e  y o r o u b a  a p p a r a î t  c o m m e  f o r t e m e n t
r e p r é s e n t é e  p a r m i  l e s  e s c l a v e s  q u i  f u r e n t  p a r q u é s  à  Z o m a y i .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
3 4
7 6
A f r i c a n  D i a s p o r a  A r c h a e o l o g y  N e w s l e t t e r ,  V o l .  1 0  [ 2 0 0 7 ] ,  I s s .  1 ,  A r t .  9
h t t p s : / / s c h o l a r w o r k s . u m a s s . e d u / a d a n / v o l 1 0 / i s s 1 / 9
L e s  p e t i t e s  t ê t e s , q u i  r e p r é s e n t e n t  l e s  p o p u l a t i o n s  d u  N o r d
s o n t , s e l o n  l e s  t é m o i g n a g e s  o r a u x  r e c u e i l l i s  à  p r o p o s  d e  c e s  s c u l p t u -
r e s , u n e  i n d i c a t i o n  d u  f a i t  q u e  c e s  g r o u p e s  é t a i e n t  p e u  r e p r é s e n t é s
p a r m i  l e s  e s c l a v e s  p r é s e n t s  à  Z o m a y i .
L e s  e s c l a v e s  r e b e l l e s  é t a i e n t  d u r e m e n t  c h â t i é s . L e s  t é m o i g n a g e s
r é v è l e n t  q u ’ o n  l e s  m e t t a i t  d a n s  l e s  c a g e s  q u ’ o n  u t i l i s a i t  à  l ’ é p o q u e
p o u r  t r a n s p o r t e r  l e s  a n i m a u x  a u  m a r c h é . C e  t r a i t e m e n t  é t a i t  c e n s é
s e r v i r  d e  l e ç o n  a u x  e s c l a v e s  q u i  m a n i f e s t a i e n t  d e s  v e l l é i t é s  d e  r é b e l -
l i o n . I l s  é t a i e n t  b â i l l o n n é s  e t  l e u r s  m a i n s  a t t a c h é e s , q u ’ i l  s ’ a g i s s e
d ’ h o m m e s  o u  d e  f e m m e s .
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  r e l a t i v e  à  L a  r o u t e  d e  l ’ e s c l a v e  d e  O u i d a h  a
a u s s i  i n c o r p o r é  l a  r é c e n t e  d é c o u v e r t e  q u i  a  é t é  f a i t e  l o r s  d e  f o u i l l e s
a r c h é o l o g i q u e s , i l  y  a  q u e l q u e s  a n n é e s . À  e n v i r o n  s e p t  m è t r e s  d e  p r o -
f o n d e u r , o n  a  t r o u v é  l e s  r e s t e s  d e  s q u e l e t t e s  d e  c e r t a i n s  e s c l a v e s  q u i
a v a i e n t  é t é  j e t é s  d a n s  l a  f o s s e  c o m m u n e  l e  l o n g  d e  l a  r o u t e , c e  q u i
c o n f i r m e , d u  p o i n t  d e  v u e  d e s  e x p é r i e n c e s  q u i  j a l o n n a i e n t  l e  v o y a g e ,
c e  q u i  a  é t é  t r a n s m i s  p a r  l a  t r a d i t i o n  o r a l e .
L e  v o y a g e  v e r s  l a  m e r  c o m p o r t a i t  a u s s i  u n  a r r ê t  i m p o r t a n t
a u p r è s  d e  l ’ a r b r e  c o n n u  s o u s  l e  n o m  d ’ « a r b r e  d u  r e t o u r » , a u t o u r
d u q u e l  l e s  c a p t i f s  d e v a i e n t  t o u r n e r . C e  r i t u e l  é t a i t  i n s p i r é  p a r  l ’ i d é e
d u  r e t o u r  s p i r i t u e l  d e  c e u x  q u i  é t a i e n t  c e n s é s  ê t r e  d é j à  m e n t a l e m e n t
r é s i g n é s  à  l e u r  s o r t , à  s a v o i r  l ’ e m b a r q u e m e n t  p o u r  u n  v o y a g e  s a n s
r e t o u r .
D a n s  l e  c u l t e  d ’ E g u n g u n  ( r e t o u r  d e s  a n c ê t r e s ) , o n  c o n s i d é r a i t
q u e  l e s  ê t r e s  h u m a i n s  é t a i e n t  e n  c o m m u n i c a t i o n  s p i r i t u e l l e  a v e c  l e u r s
a n c ê t r e s  e t  s e  r é j o u i s s a i e n t  d e  l e u r  r e t o u r  s p i r i t u e l , q u i  é t a i t  s y m b o l i s é
p a r  l a  m a s c a r a d e  d ’ E g u n g u n . L e s  e s c l a v e s  d o m e s t i q u e s  c a p t u r é s  a v a n t
l e  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  a v a i e n t
a p p o r t é  a v e c  e u x  a u  B é n i n  c e t t e  m a s c a r a d e , q u i  é t a i t  d ’ o r i g i n e  
y o r o u b a .
P a r  l ’ a c t e  c o n s i s t a n t  à  d i r e  a u x  e s c l a v e s  d e  t o u r n e r  a u t o u r  d e
l ’ a r b r e  d u  r e t o u r , o n  p e u t  v o i r  u n e  m a n i f e s t a t i o n  d e  l ’ a u t o r i t é  d e s
m a î t r e s , q u i  d e v a i e n t  s a n s  d o u t e  p a r t a g e r  a v e c  l e s  e s c l a v e s  l a  c r o y a n c e
d a n s  l e  r e t o u r  d e  l ’ â m e , q u i  r e v e n a i t  d u  m o n d e  d e s  m o r t s  s o u s  f o r m e
d e  f a n t ô m e  o u  d e  v i s i t e u r .
L a  t r a d i t i o n  o r a l e  c o n c e r n a n t  l e  c u l t e  d ’ E g u n g u n  a u  B é n i n  e s t
d o n c  é t r o i t e m e n t  l i é e  a u x  a c t i v i t é s  c o n c e r n a n t  l ’ e s c l a v a g e  d a n s  l a
r é g i o n .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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L ’ o r i g i n e  d u  c u l t e  d ’ E g u n g u n  a u  B é n i n
S e l o n  l a  t r a d i t i o n  o r a l e , l ’ o r i g i n e  d u  c u l t e  d ’ E g u n g u n  a u  B é n i n  e s t
l i é e  à  l ’ h i s t o i r e  d ’ u n  e s c l a v e  d o m e s t i q u e  d e  l a  f a m i l l e  d ’ A l a p i n i , d e  l a
t r i b u  y o r o u b a  e t  d ’ u n  « d o n  h u m a i n »  à  l a  f a m i l l e  d e  D e  S o u z a , q u i
é t a i t  u n  m a r c h a n d  d ’ e s c l a v e s  c o n n u  à  O u i d a h . I l  s e  f i t  c o n n a î t r e  p a r
s e s  a c t i v i t é s  l i é e s  a u  c u l t e  d ’ E g u n g u n  ( c u l t e  d e s  a n c ê t r e s ) ; e l l e s  f u r e n t
s i g n a l é e s  a u  r o i  d ’ A b o m e y , q u i  l e  c o n v o q u a  a u p r è s  d e  l u i .
L e  r o i  l u i  d e m a n d a  s ’ i l  n ’ a v a i t  p a s  d ’ a u t r e  p r é o c c u p a t i o n  q u e
d ’ o f f r i r  d e s  s a c r i f i c e s  a u x  e s p r i t s  d ’ E g u n g u n . I l  d e m a n d a  e n s u i t e  à
A l a p i n i , q u i  é t a i t  v e n u  s e u l  a u  p a l a i s , d e  f a i r e  a p p a r a î t r e  d ’ a u t r e s
E g u n g u n , a f i n  d e  d é m o n t r e r  s o n  p o u v o i r . A l a p i n i  d e m a n d a  a l o r s  a u
r o i  d e  l u i  p r o c u r e r  d e s  n o i x  d u  c o l a t i e r , d e s  b o i s s o n s  c h a u d e s  e t  l e
m a t é r i e l  n é c e s s a i r e  a u x  o f f r a n d e s .
O n  l u i  a p p o r t a  c e  q u ’ i l  d e m a n d a i t  e t  i l  f r a p p a  a l o r s  l e  s o l  a v e c
s a  c a n n e . P a r  c e  g e s t e , i l  f i t  a p p a r a î t r e  t r o i s  m a s c a r a d e s , à  l a  g r a n d e  s t u -
p e u r  d u  r o i . C e l u i - c i  d é c i d a  a l o r s  d e  d o n n e r  à  A l a p i n i  l a  p o s s i b i l i t é  d e
s ’ i n s t a l l e r  d a n s  u n  v a s t e  t e r r i t o i r e  o ù  i l  p o u r r a i t  p r a t i q u e r  l e  c u l t e
d ’ E g u n g u n  e t  d ’ o ù  i l  p o u r r a i t  d i r i g e r  l e s  a f f a i r e s  d ’ E g u n g u n  à
O u i d a h . C ’ e s t  a i n s i  q u e  l ’ o n  e x p l i q u e , n o n  s e u l e m e n t  l ’ é t a b l i s s e m e n t
d u  c u l t e  d ’ E g u n g u n  a u  B é n i n , m a i s  a u s s i  s o n  i n c o r p o r a t i o n  d a n s  l a
t r a d i t i o n  o r a l e  r e l a t i v e  à  l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s -
a t l a n t i q u e  d a n s  l a  r é g i o n .
A p r è s  l ’ e x p é r i e n c e  a s s o c i é e  a u  c u l t e  d ’ E g u n g u n , l e s  e s c l a v e s
d e v a i e n t  p a s s e r  p a r  l a  p o r t e  d u  n o n - r e t o u r  e t  à  p a r t i r  d e  l à  s ’ e m b a r -
q u e r  s u r  l e  v a i s s e a u  q u i  l e s  a t t e n d a i t  p o u r  l e s  c o n d u i r e  à  t r a v e r s  
l ’ o c é a n  A t l a n t i q u e  v e r s  l e  N o u v e a u  M o n d e .
L a  v a g u e  r é c e n t e  d ’ A f r o - A m é r i c a i n s  q u i  r e v i e n n e n t  a u
N i g e r i a , a u  G h a n a  e t  a u  B é n i n  e s t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  u n e  r é a f f i r m a -
t i o n  d e  l ’ i d é e  d e  r e t o u r  q u i  e s t  i n h é r e n t e  a u  c u l t e  d ’ E g u n g u n .
R é c i t s  e t  d i c t o n s  d u  B é n i n
L ’ i m p o r t a n c e  d e s  r é c i t s  r e l a t i f s  à  l ’ e s c l a v a g e  e t  à  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  s u r  l a
v i e  d e s  h a b i t a n t s  d u  B é n i n  e s t  r e f l é t é e  d a n s  l e s  p r o v e r b e s , h i s t o i r e s ,
c h a n t s , d i c t o n s , a i n s i  q u e  d a n s  l e s  b a s - r e l i e f s  e t  d ’ a u t r e s  f o r m e s  l i t t é r a i -
r e s  q u i  o n t  é t é  i n t é g r é e s  à  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  d e  l a  p o p u l a t i o n .
L ’ a u t o r i t é  d u  m a î t r e  s u r  l ’ e s c l a v e , p a r  e x e m p l e , é t a i t  b i e n
r e c o n n u e  p a r  l a  p o p u l a t i o n , a i n s i  q u e  l ’ e x p r i m e  u n  d i c t o n  q u i  r e l a t e
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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l ’ e x p é r i e n c e  d ’ u n  n o m m é  « J o m b o » , q u i  é t a i t  u n  e s c l a v e . I l  é t a i t  f o r -
m u l é  c o m m e  s u i t :
C h a c h a  e  h u  k a n u  m o t a n  J o m b o ,
h o i  h o  a  v u  t a n  e  d o  n e  p a  c h e r a
e  j e  d o  p e b u r a  h o .
I l  y  e s t  q u e s t i o n  d e  J o m b o , q u i  é t a i t  u n  e s c l a v e  s o u s  l e s  o r d r e s
d e  C h a c h a , q u i  c o n t r ô l a i t  l a  t r a i t e . L e  d i c t o n  e x p r i m e  l e  p o i n t  d e  v u e
s e l o n  l e q u e l  c h a c u n  a  u n  d r o i t  a b s o l u  s u r  c e  q u i  l u i  a p p a r t i e n t . I l
p a r a î t  q u ’ i l  e s t  i n s p i r é  d ’ u n  é v é n e m e n t  a u  c o u r s  d u q u e l  C h a c h a , l e
m a î t r e , a v a i t  b a t t u  s o n  e s c l a v e , q u i  c o n s i d é r a i t  q u e  c ’ é t a i t  u n  a c t e
i n j u s t i f i é . L ’ e s c l a v e  r e n t r a  à  l a  m a i s o n  a n i m é  p a r  d e s  d é s i r s  d e  v e n -
g e a n c e  e t  s e  d é f o u l a  e n  b a t t a n t  s o n  c h i e n .
U n  a u t r e  r é c i t  r e l a t e  q u ’ u n  j o u r  u n  r o i  c o n d a m n a  à  m o r t  l ’ u n
d e  s e s  e s c l a v e s , d o n t  o n  d i s a i t  q u ’ i l  é t a i t  l e  f i l s  d e  S a v a l o u . J u s t e  a u
m o m e n t  d e  l ’ e x é c u t i o n , l e  r o i  o r d o n n a  a u  b o u r r e a u  d e  s u s p e n d r e  s o n
g e s t e . I l  o r d o n n a  a l o r s  à  l ’ e s c l a v e  d e  p o r t e r  u n  m e s s a g e  à  s o n  p è r e ,
p o u r  l u i  d i r e  q u ’ i l  a l l a i t  b i e n  e t  q u e  t o u t  s e  p a s s a i t  b i e n  p o u r  l u i . A l o r s
l ’ e s c l a v e , s a c h a n t  q u ’ i l  a l l a i t  m o u r i r  d e  t o u t e  f a ç o n , d é c i d a  d e  r é p o n -
d r e  a u  r o i . I l  l u i  d e m a n d a  s ’ i l  a r r i v a i t  s o u v e n t  q u ’ u n e  p e r s o n n e  s o i t
p l u s  u t i l e  d a n s  l a  m o r t  q u e  d a n s  l a  v i e .
L e  r o i , c h o q u é , d é c i d a  a l o r s  d e  f a i r e  p a s s e r  u n  d é c r e t  s e l o n  l e q u e l ,
à  p a r t i r  d e  c e  j o u r , t o u t  e s c l a v e  q u i  d e v a i t  ê t r e  e x é c u t é  s e r a i t  b â i l l o n n é , a f i n
q u ’ i l  l u i  s o i t  i m p o s s i b l e  d e  r é p o n d r e  a u  r o i .
U n  c h a n t  q u i  e s t  e n c o r e  i n t e r p r é t é  a u j o u r d ’ h u i  p a r  l e s  h a b i t a n t s
d u  B é n i n  e s t  r e p r o d u i t  c i - d e s s o u s . I l  é v o q u e  l e s  e x p é d i t i o n s  g u e r r i è r e s
d e  l ’ u n  d e s  r o i s  d u  D a h o m e y , l a  f a ç o n  d o n t  i l  c o n q u i t  K é t o u , M e k o  e t
é t a i t  s u r  l e  p o i n t  d e  c o n q u é r i r  A b é o k u t a . I l  r e s s o r t  t o u t e f o i s  d e  l ’ h i s -
t o i r e  q u ’ i l  n e  p a r v i n t  j a m a i s  à  a s s o u v i r  s e s  a m b i t i o n s  g u e r r i è r e s :
S e g a l a , S e g a l a  m a  t h o  w e n  w e h
S e g a l a h  m a  t h o  w e n  w e n
S o l i g a l a  m a t h o  w e n  w e
N a i  g ’ w e e
S e g a l a  s a s a l a  m a  t h o  w e n  w e h
A w a n  i g b a  k e t u
B o  g b a  m e k o h
E  p o  t h u n d e  g b o h a
A b e o k u t a  w e n  I  t o  e  p o
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B o  b i  n a  b a  b a  i g e h  o
S e g a l a , s e g a l a  m a l o  w e n  w e h
U n  a u t r e  c h a n t  f a i t  r é f é r e n c e  à  l ’ i m p r e s s i o n  d e  p a i x  e t  d e  
t r a n q u i l l i t é  q u e  l ’ o n  p e u t  r e s s e n t i r  à  A p a s a  e t  Z e b u , s i t u é s  d a n s  l a
r é g i o n  d e  P o r t o  N o v o , a u  B é n i n :
A p a s a , A p a s a  l a i y e  w a
A p a s a  t u t u  j u  o m i  l o
I z e b u , I z e b u  l a i y e  w a
I z e b u  t u t u  j u  o m i  l o
U n e  t r a d u c t i o n  l i t t é r a l e  i n d i q u e  q u e  l e  c h a n t  e x a l t e  l e s  q u a l i -
t é s  d ’ A p a s a , d o n t  l a  f r a î c h e u r  d é p a s s e  c e l l e  d e  l ’ e a u . I l  e n  v a  d e  m ê m e
p o u r  Z e b u , q u i  e s t  d é c r i t  d a n s  l e s  m ê m e s  t e r m e s .
C e r t a i n s  n o m s  d e  f a m i l l e  é l o g i e u x  s e r a i e n t  a u s s i , s e l o n  l ’ u n  d e s
d e s c e n d a n t s  d e  l a  f a m i l l e  D e  S o u z a , d é r i v é s  d ’ a n c i e n n e s  h i s t o i r e s  d e
q u e r e l l e s  f a m i l i a l e s  l i é e s  à  l ’ e s c l a v a g e :
A g o i  d o  b l a i
V o  k o l i k o  p o n
A j i n a k u  p l a n  p l a n
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3 8
P o r t e  d u  n o n  r e t o u r : L i e u  d e  r a s s e m b l e m e n t  d e s  e s c l a v e s  p o u r  l e u r  a m b a r q u e m e n t
d a n s  l e s  n a v i r e s  p o u r  l e s  A m é r i q u e s , O u i d a h , B é n i n
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C e  q u i  s i g n i f i e  a p p r o x i m a t i v e m e n t : I l  e s t  i n u t i l e  q u e  l e  c h i e n
d e  b r o u s s e  d é f i e  l ’ é l é p h a n t .
P r é s e r v e r  l a  t r a d i t i o n
A u  N i g e r i a , a u  G h a n a  e t  a u  B é n i n , l e s  r é c i t s  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  i n s i s -
t e n t  s u r  l e  f a i t  q u e  l e s  d i v e r s e s  p r a t i q u e s  r e l i g i e u s e s  d e s  p e u p l e s  o n t
é t é  a d a p t é e s  à  l e u r  v i e  a u t a n t  q u e  c e l a  l e  p e r m e t t a i t . C ’ e s t  p o u r q u o i ,
c e r t a i n e s  d ’ e n t r e  e l l e s  o n t  s u r v é c u  e n  p r e n a n t  d e s  f o r m e s  d e  s y n c r é -
t i s m e  c o m m e  à  H a ï t i , à  C u b a  e t  a u t r e s  e n d r o i t s  y  c o m p r i s  c h e z  l e s
d e s c e n d a n t s  d e s  e s c l a v e s  b r é s i l i e n s  q u i  s o n t  r e t o u r n é s  e n  A f r i q u e  e t
q u i  s e  s o n t  r e t r o u v é s  d a n s  d e s  e n d r o i t s  q u i  n ’ é t a i e n t  p a s  l e s  m ê m e s
d ’ o ù  i l s  é t a i e n t  p a r t i s  c o m m e  c a p t i f s .
L a  t r a i t e  n é g r i è r e  t r a n s a t l a n t i q u e  e t  s e s  m o d a l i t é s
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I I I . L e s  c o n s é q u e n c e s
d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  
s u r  l e s  v a l e u r s  
e t  l e s  a t t i t u d e s  s o c i a l e s
D ’ u n e  f a ç o n  g é n é r a l e , o n  s ’ a c c o r d e  u n i v e r s e l l e m e n t  à  r e c o n n a î t r e  q u e  l a
t r a i t e  n é g r i è r e  a  c o n s t i t u é  u n e  p h a s e  d é p l o r a b l e  d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  l ’ h u m a -
n i t é . E t  c e  s e n t i m e n t  e s t  d o n c  t r è s  l a r g e m e n t  p a r t a g é  p a r  l a  p o p u l a t i o n  d u
N i g e r i a , d u  G h a n a  e t  d u  B é n i n . P a r  a i l l e u r s , l e  c o m m e r c e  d e s  e s c l a v e s  a
l a i s s é  d e s  m a r q u e s  e t  d e s  t r a c e s  p a r m i  l a  p o p u l a t i o n  q u i  e n  a  l e  p l u s  s o u f -
f e r t , c ’ e s t - à - d i r e  l e s  c a p t i f s , e t  i l  a , d e  c e  f a i t , e n c o r e  d e s  c o n s é q u e n c e s  s u r
l e s  r e l a t i o n s  e t  l e s  a t t i t u d e s  i n t e r p e r s o n n e l l e s  d a n s  c e s  r é g i o n s .
To u t  d ’ a b o r d , l ’ a m e r t u m e  e t  l ’ a c r i m o n i e  q u i  o n t  p r é v a l u  d a n s
l ’ e s p r i t  e t  d a n s  l e s  v i e s  d e  c e u x  q u i  o n t  é t é  e m m e n é s  c o m m e  c a p t i f s  e t  d e
c e u x  q u i  s e m b l e n t  a v o i r  j o u é  l e  r ô l e  d ’ i n t e r m é d i a i r e s  o u  d e  b r a c o n n i e r s
( e t  q u i  s o n t  c o n s i d é r é s  p l u t ô t  c o m m e  d e s  « c o l l a b o r a t e u r s » a u  s e i n  d e
l e u r  c o m m u n a u t é )  s e r o n t  l o n g u e s  à  s ’ e f f a c e r .
P a r  e x e m p l e , a u  N i g e r i a , à  B a d a g r y , c e r t a i n s  m e m b r e s  d e  l a  c o m -
m u n a u t é  s e  s o n t  v u s  t a x e r  d e  c r u e l s  e t  d e  m é c h a n t s  e n  r a i s o n  d u  r ô l e  q u ’ a u -
r a i e n t  j o u é  l e u r s  a n c ê t r e s  d a n s  l e  c o m m e r c e  t r a n s a t l a n t i q u e  d e s  e s c l a v e s .
C e  t y p e  d ’ a t t i t u d e  s e  r e t r o u v e  d a n s  d ’ a u t r e s  z o n e s  d e  t r a i t e  a u
N i g e r i a . P a r  e x e m p l e , I b i n i  U k p a b i , l ’ o r a c l e  d o n t  l e s  A r o c h u k w u  s e
s o n t  s e r v i s  p o u r  a c q u é r i r  u n  r ô l e  d e  p r e m i e r  p l a n  e t  u n e  p o s i t i o n
d o m i n a n t e  p a r m i  l e s  c o m m u n a u t é s  d e  l a  r é g i o n  i m p l i q u é e s  d a n s  l a
t r a i t e , e s t  m a i n t e n a n t  a s s o c i é  r é t r o s p e c t i v e m e n t  à  l a  t r o m p e r i e .
D e  m ê m e , d a n s  l a  r é g i o n  d e  C r o s s  R i v e r , l e s  m a r i a g e s  q u i  o n t
é t é  c o n t r a c t é s  e n  r a i s o n  d ’ i n t é r ê t s  r é c i p r o q u e s  f a v o r a b l e s  a u x  a c t i v i t é s
d e  t r a i t e  s o n t  d é s o r m a i s  c o n s i d é r é s  a v e c  m é f i a n c e .
C e r t a i n s  t é m o i g n a g e s  m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r  l e  f a i t  q u e  l e s  f a m i l l e s
d e  c e u x  q u i  o n t  p a r t i c i p é  à  l a  t r a i t e  n e  s o n t  p a s  a u s s i  p r o s p è r e s  q u e  l e s  d e s -
c e n d a n t s  d e  c e u x  q u i  s o n t  r e v e n u s . L e s  h a b i t a n t s  f o n t  r e m a r q u e r  q u ’ a v e c
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l e  t e m p s , l e s  p r o f i t s  q u i  o n t  é t é  f a i t s  s e m b l e n t  s ’ ê t r e  é v a n o u i s . I l s  e n
d o n n e n t  p o u r  e x p l i c a t i o n  l e s  s é q u e l l e s  d e  c e  q u ’ i l s  a p p e l l e n t  « l ’ e s -
p r i t »  d e  l ’ e s c l a v a g e .
C e r t a i n s  r é c i t s  f o n t  a u s s i  m e n t i o n  d u  f a i t  q u e  l e s  e s c l a v e s  q u i
s a v a i e n t  é v i d e m m e n t  q u i  l e s  a v a i t  c a p t u r é s  a v a i e n t  j e t é  d e s  s o r t s  à  l a
p o p u l a t i o n  e t  a u  p a y s , a u  m o m e n t  o ù  i l s  e m b a r q u a i e n t  p o u r  l e  N o u v e a u
M o n d e .
U n e  c o n s t a t a t i o n  p o s i t i v e  s e  d é g a g e  d e  l ’ é v o l u t i o n  d e s  c o m p o r -
t e m e n t s ; c ’ e s t  l ’ a c c è s  a u x  d i f f é r e n t s  t r ô n e s , a u  c o u r s  d e  l a  p é r i o d e
r é c e n t e , d e s  m e m b r e s  é c l a i r é s  e t  é d u q u é s  d e s  a n c i e n n e s  c o m m u n a u t é s
d ’ e s c l a v e s . P a r  e x e m p l e , e n  c e  q u i  c o n c e r n e  B a d a g r y , l ’ A k r a n  a c t u e l ,
W h e n u  A h o l u  M e n u  To y i  1 e r , é t a i t  d é j à  u n  j o u r n a l i s t e  r é p u t é  a v a n t
d ’ a c c é d e r  a u  t r ô n e . D a n s  l e  m ê m e  o r d r e  d ’ i d é e s , l ’ E z é  A r o  d e
A r o c h u k w u  a  r e ç u  u n e  f o r m a t i o n  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s  s c i e n c e s  n a t u r e l -
l e s  e t  l ’ a c t u e l  r o i  d ’ A l l a d a  a  é t é  p r o f e s s e u r  d e  f r a n ç a i s . L e  r o i  a c t u e l
d ’ A b o m e y  e s t  m é d e c i n  e t  c o l o n e l  e n  r e t r a i t e  d e  l ’ a r m é e .
L e  b e s o i n  d ’ u n e  é v a l u a t i o n  d e s  f a c t e u r s  d e  c l a s s e s  i n c l u s  d a n s  l e s
i n f o r m a t i o n s  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  à  t r a v e r s  l e  t e m p s  a  é t é  o b s e r v é  p a r
M a r z u i  c o m m e  é t a n t  u n  p r o b l è m e  p o s é  a u x  c h e r c h e u r s  q u i  a v a i e n t
p e u t - ê t r e  o p t é  p o u r  l ’ a n a l y s e  d e s  c l a s s e s  d a n s  l e u r  i n v e s t i g a t i o n  i n t e l l e c -
t u e l l e  s u r  l a  n é c e s s i t é  d e  l ’ é t u d e  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e . S e l o n  l u i :
« C o m m e n t  é v a l u o n s - n o u s  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  c l a s s e s  ( c l a n s )  à
t r a v e r s  l e  t e m p s  ?  S i  l ’ é v i d e n c e  o r a l e  e s t  d i s  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  l ’ é -
v i d e n c e  d u  c o n s e n s u s , e t  e s t  t r a n s m i s e  e n  t a n t  q u e  t e l l e  d e  g é n é r a t i o n
e n  g é n é r a t i o n , c o m m e n t  p o u v o n s - n o u s  a p p r e n d r e  d e s  c o n f l i t s  e t  d e s
l u t t e s  d e  c l a s s e s  d a n s  c e t t e  t r a n s i t i o n  c o n s e n s u e l l e  ? »
( M a z r u i , 1 9 8 4  : 4 2 )
E n  d e h o r s  d e s  p e r s o n n e s  q u i  i n c a r n e n t  l ’ a u t o r i t é  t r a d i t i o n n e l l e
a u  s e i n  d e  l a  j e u n e  g é n é r a t i o n , l ’ a c r i m o n i e  e t  l ’ a m e r t u m e  s e  m a n i f e s -
t e n t  a v e c  f o r c e . I l  y  a  d i f f é r e n t e s  f a c t i o n s  a u  s e i n  d e s  c o m m u n a u t é s  q u i
c o n t i n u e n t  d e  s ’ a c c u s e r  m u t u e l l e m e n t  e t  d e  s e  p o i n t e r  d u  d o i g t . A u
B é n i n , c e t  e s p r i t  d e  d i s c o r d e  s e m b l e  p r é v a l o i r :
« M ê m e  m a i n t e n a n t , o n  p e u t  c o n s t a t e r  q u e  l e s  Y o r o u b a , l e s  D a s  o u  l e s
B a h i  n ’ a i m e n t  p a s  r e n c o n t r e r  d e s  F o n . E t  q u a n d  o n  v e u t  o r g a n i s e r
u n e  é l e c t i o n  p a r  e x e m p l e  e t  q u ’ i l  y  a  u n  p r é s i d e n t  e t  u n  c a n d i d a t
d ’ A b o m e y  e t  u n  d u  N o r d , i l s  c h o i s i r o n t  c e l u i  q u i  n ’ e s t  p a s  d ’ A b o m e y
c a r  i l s  s e  s o u v i e n n e n t  d e  c e  q u i  s ’ e s t  p a s s é  a v e c  l e u r s  a n c ê t r e s » .
L e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  s u r  l e s  v a l e u r s  e t  l e s  a t t i t u d e s  s o c i a l e s
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A b o m e y , B é n i n
M ê m e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’ i n s t i t u t i o n  s o c i a l e  d e  b a s e , c ’ e s t -
à - d i r e  l a  f a m i l l e , l ’ a m e r t u m e , l a  s u s p i c i o n  e t  l a  j a l o u s i e  p r é v a l e n t
a c t u e l l e m e n t .
Q u a n d  i l  y  a  e u  p a r  e x e m p l e  d e s  m a r i a g e s  e n t r e  c e u x  q u i  s o n t
d é s i g n é s  c o m m e  d e s  c h a s s e u r s  d ’ e s c l a v e s  e t  d e s  g r o u p e s  d e  c a p t i f s , l a
c i r c o n s p e c t i o n  e s t  g é n é r a l e m e n t  u n  f a c t e u r  d é t e r m i n a n t  d a n s  l e s  r e l a -
t i o n s .
I l  p a r a î t  q u e  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s , d e s  r é f l e x i o n s  o r d i n a i r e s
o u  b a n a l e s  q u i  s u r v i e n n e n t  l o r s  d e  d i s p u t e s  e n t r e  c o n j o i n t s  d a n s  u n
m a r i a g e  i n t e r  e t h n i q u e  p e u v e n t  s u s c i t e r  d e s  m a l e n t e n d u s  o u  d e  f a u s -
s e s  i n t e r p r é t a t i o n s . P l u s  c o n c r è t e m e n t , i l  s e m b l e  q u e  d e s  c o n f l i t s
c o n j u g a u x  l i é s  a u x  s é q u e l l e s  d e  l a  t r a i t e  p e u v e n t  c o n d u i r e  à  d e s
c o n f r o n t a t i o n s  e n t r e  p a r t i e s  t a c i t e m e n t  o p p o s é e s .
A u  G h a n a , i l  e x i s t e  u n e  s i t u a t i o n  a n a l o g u e  e n t r e  l e s  g r o u p e s
d ’ A s h a n t i  i m p l i q u é s  d a n s  l e s  c a p t u r e s  d ’ e s c l a v e s  e t  l e s  g r o u p e s  d e  c a p -
t i f s  d e  l a  r é g i o n  s u d  d u  G h a n a . I l  y  a  a u s s i  d e s  c o n s é q u e n c e s  d a n s  l e
d o m a i n e  p o l i t i q u e  c a r  l e s  l e a d e r s  d e  c e s  d e u x  g r o u p e s  s o n t  s o u v e n t
c o n s i d é r é s  c o m m e  p o r t e u r s  d e  p r é j u g é s  e t  d e  t r a v e r s  q u i  o n t  m a r q u é
l e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  p a s s é e s  i s s u e s  d e  l ’ é p o q u e  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e .
I l  e x i s t e  p a r  e x e m p l e  u n e  h o s t i l i t é  p e r s i s t a n t e  e n t r e  l e s  N z e m a
e t  l e s  A s h a n t i . I l  r e s s o r t  d e  l a  r e c h e r c h e  q u ’ a u j o u r d ’ h u i  e n c o r e , q u a n d
c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  d e s  d e u x  g r o u p e s  s e  r e n c o n t r e n t , e l l e s  o n t  t e n -
d a n c e  à  e x p r i m e r  u n e  a n i m o s i t é  é v i d e n t e  e t  c o n t i n u e n t  d e  s e  m a l -
t r a i t e r . I l  r e s s o r t  d e s  r é c i t s  o r a u x  d u  G h a n a  q u ’ u n  c o n f l i t  i m p o r t a n t
a u r a i t  e u  l i e u  d a n s  l e  p a s s é  p o u r  e m p ê c h e r  l e s  A s h a n t i  d e  « c a p t u r e r »
l a  p o p u l a t i o n  d ’ A z i m .
A c t u e l l e m e n t , l ’ e n s e m b l e  d e s  d o n n é e s  d i s p o n i b l e s  p a r  l a  t r a d i -
t i o n  o r a l e  r e l a t i v e s  a u  p a s s é  e t  a u x  c o n s é q u e n c e s  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e
a u  N i g e r i a , a u  G h a n a  e t  a u  B é n i n  p e r m e t t e n t  d ’ a v o i r  u n e  b o n n e
a p p r o c h e  d e  c e  s u j e t  p u i s q u e  p l u s i e u r s  f a m i l l e s  o n t  e n c o r e  d e s  a r c h i -
v e s  q u i  d a t e n t  d e  l a  p é r i o d e  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  à  n o s  j o u r s . U n  d e s
e x e m p l e s  e s t  l e  d o n  d ’ u n  p a r a s o l  d ’ u n  n é g o c i a n t  p o r t u g a i s  à  u n  m a r -
c h a n d  l o c a l  d ’ e s c l a v e s  a u  N i g e r i a , l e s  c h â t e a u x  e t  l e s  f o r t s , l e s  b a r a c o n s
e t  a u t r e s  o b j e t s  d ’ é c h a n g e s …  a u  G h a n a , a u  B é n i n  e t  a u  N i g e r i a . L e s
d o n n é e s  d e  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  s o n t  s u r t o u t  p r é s e r v é e s  p a r c e  q u e  l ’ h i s -
t o i r e  e s t  c o n s t a m m e n t  r a c o n t é e  a v e c  s e s  s p é c i f i c i t é s  q u i  s o n t  p r é s e n -
t é e s  e t  g a r d é e s  p o u r  l e s  g é n é r a t i o n s  f u t u r e s .
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M a l g r é  l e s  a s p e c t s  e s t h é t i q u e s  e t  l a  f o n c t i o n  i n f o r m a t i v e  q u e
r é v è l e n t  l a  t r a d i t i o n  o r a l e  à  t r a v e r s  l e s  c h a n s o n s , l e s  b a s  r e l i e f , l e s
l o u a n g e s  e n  i m a g e s , l ’ a n i m o s i t é  s i l e n c i e u s e  q u i  a  é t é  c o n s t a t é e  e n t r e
l e s  d i f f é r e n t s  g r o u p e s  d a n s  l e s  a n c i e n n e s  z o n e s  d e  t r a i t e  e s t  u n e  s o u r c e
m a j e u r e  d e  p r é o c c u p a t i o n  q u ’ i l  f a u d r a i t  e x a m i n e r .
L e s  d é c o u v e r t e s  d e  c e t t e  r e c h e r c h e  s e r o n t  b é n é f i q u e s  a u x
i n v e s t i g a t i o n s  f u t u r e s  q u i , e l l e s , a p p o r t e r o n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  e n r i -
c h i s s a n t e s  à  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d u  p r o j e t  «  L a  r o u t e  d e  l ’ e s c l a v e  »  a u
N i g e r i a , a u  G h a n a  e t  a u  B é n i n .
L e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l a  t r a i t e  n é g r i è r e  s u r  l e s  v a l e u r s  e t  l e s  a t t i t u d e s  s o c i a l e s
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